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11 Santo Padre ha nominato it P. Robert P. Maloney , Superiore
Generale, Membro della IX" Assemblea del Sinodo dei Vescovi
"sulla Vita Consacrata e la sua Missione nella Chiesa e nel Mondo" (dal
2 al 29 ottobre in Vaticano) ed inoltre to ha nominato Membro del
Consiglio Pontificio COR UNUM come rappresentante dell "'Unione
Superiori Generali" con mandato di 5 anni.
(Ossen'atore Romano: 27 agosto 1994, p. 1; - Lettera del Segretario
di State: 1° settembre 1994)
11 Santo Padre ha nominato il Mons. Franc Rode , C.M., Segre-
tario del Consiglio Pontificio delta Cultura, Membro delta Pontificia
Connnissione per l'Anierica Latina e Me ►nbro delta Pontificia Comniis-
sione per i Beni Culturali della Chiesa.
(Ossen,atore Romano: 29 giugno 1994, p. 1: - 10 luglio 1994, p. 1)
11 Santo Padre ha nominato Consultore del Pontifieio Consiglio
della Giustizia e delta Pace it Rev.do Anton Stres, C .M. Segretario
Bella Commissione Nazionale "Giustizia e Pace" Bella Slovenia.




11 Santo Padre ha nominato Vicario Apostolico di Nekemte (Etio-
pia) it P. Leo Dobbelaar, C.M., Superiore della Provincia etiopica
dei Lazzaristi e Rettore del Seminario dclla medesima Congregazione
in Addis Abeba, assegnandogli la sede vescovile titolare di Luperciana.
Il Santo Padre ha eretto la Prefettura Apostolica di Jimma-
Bonga (Etiopia) con territorio distaccato dal Vicariato Apostolico di
Nekemte e vi ha nominato come primo Preletto Apostolico it P. Ber-
hane-Yesus D. Souraphiel , C.M., finora Vicario Delegato per la
Zona dell'erigenda Prefettura di Jimmi-Bonga.




To Vincentians throughout the world
My very dear Confreres,
May the grace of Our Lord be always with you!
Once again I am writing to appeal to your generosity in regard to
our new international missions.
First of all, let me thank the numerous confreres who have
responded so enthusiastically to my previous appeals. I am delighted
that so many are ready, as paragraph 12 of our Constitutions puts it,
"to go to any part of the world" in following Christ as the Evangelizer
of the Poor. Here in the General Curia we will continue to keep in
mind the letters of those who have already volunteered, even as new
requests arrive from many countries, seeking the help of the Congre-
gation. I am also deeply grateful to the Visitors for their support in
this regard and for the sacrifices entailed in the provinces.
An Overview of the Missions undertaken so far
Before making my appeal, let me give you a brief account of the
six new missions which have already been launched:
1. Albania - There are now five confreres serving the people of
Albania in Rreshen: Cristoforo Palmieri, Giuseppe Ferrara, Marek
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Owsiak, Mario Murgia, and Lino Nicolai. In addition, there are three
communities of Daughters of Charity. The mission has grown rapidly
and the people have received the confreres and sisters with great joy.
The confreres live in a parish center and go out from there to more
than 20 villages in the mountains nearby. The socio-economic situa-
tion in Albania is disastrous. It is probably the poorest country in
Europe. Almost no one is baptized, since, for 50 years, baptism was
a capital crime. But people are flocking to the Church in very large
numbers. The Province of Naples has generously accepted my invi-
tation to take over the responsibility for this mission. All of the prov-
inces of Italy have promised financial help.
2. Solomon Islands - Mar-cello Maninitim and Thomas Hynes
have now finished a year there. Both speak very positively on their
pastoral experience. They have found the local- bishop wonderfully
helpful and encouraging. The bishop has projected the opening of the
seminary (the original purpose of this mission) for early in the com-
ing year. We now hope to add to the personnel of the mission.
3. Tanzania - Recently I visited Father- Richard Kehoe and
Father- Chacko Panathara there. This mission has experienced the
most difficulty. Unfortunately, Father- Kehoe had several bouts with
malaria, lost weight, and had to return to the United States. Father
Chacko, on the other hand, after an initial struggle learning Swahili,
is laboring with great enthusiasm in Mpepai. It is one of the most
remote missions in the Congregation. It took me two days to get
there, traveling in a land rover, after arriving in the capital. There are
almost no roads in that area. Mpepai is literally at the end of the line.
Beyond that there is only an impenetrable forest along the Mozam-
bican border-. I will return to the subject of Tanzania later in this
letter-. I am very eager to build up this mission.
4. China - Confreres and Daughters of Charity throughout the
world have responded with enormous interest in regard to China.
The rediscovery of so many elderly sisters and confreres on the Main-
land, who have witnessed so faithfully over so many years, has had a
great impact on all of us. Joseph Loftus, Thomas Sendlein, Peter
Solis, and Anton de Britto Budianto are now in Taiwan. Father
Hugh O'Donnell has overall responsibility for this mission and has
arranged a formation program with six goals: 1) learn to speak,
understand, and read Chinese; 2) get to know Taiwan and its people;
3) get to know the confreres and live as full members of the Province
of China; 4) become a local community of faith, prayer, study, and
hospitality; 5) prepare for mission on the Mainland; 6) get some
experience on the Mainland.
5. Mozambique - In response to last year's appeal, the Visitor of
the Province of Mexico, along with his Council, made a remarkable
offer that brought joy to all of us here at the General Curia. They
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offered to undertake an entire mission and to staff it not only in the
present but in the future. In November three missionaries will be
going to work in a Minor Seminary in Chongoene in the diocese of
Xai-Xai. They will also be assisting in a parish there , with 22 com-
munities attached to it.
6. The Altiplano of Bolivia - Bernard Massarini and Boguslaw
Sroka have just arrived in Cochabamba to begin a program of incul-
turation and to learn the Aymara language, so that they might begin
a mission in El Alto. Father Francisco Sampedro of the Province of
Chile has generously accepted my invitation to take responsibility for
this mission. Living conditions will be very difficult since the altitude
is extremely high, between 3200 and 4000 meters. The climate is rug-
ged. One is quite isolated there. In the past, many congregations have
abandoned their ministry to the Aymaras because they found work-
ing among them a frustrating experience. I would like to send two or
three more missionaries to join the mission there.
As you know, because of the generous disponibility of the con-
freres, we have also been able to send four men full-time to the Prov-
ince of Cuba: Santiago Arribas, Jesus M. Lusarreta, Noel Mojica, and
Jose Angel Medina; and another three to the Vice-Province of Mo-
zamhique: Dennis King, Francisco Armellini, and Licinio Miguelo
Loureiro. A number of confreres have also gone to Cuba on a part-
time basis and have served there most generously.
The Provinces of Poland, Slovakia, and Slovenia have been send-
ing confreres into Byelorussia, the Ukraine, and Lithuania. As the sit-
uation in those areas becomes clearer, we hope to expand these
missions. We have just received further appeals from the Ukraine and
from Siberia.
This Year's Appel
This year, rather than open more new missions, I would like to
reinforce the personnel in those missions which we have already
begun. I ask you, therefore, to examine the list of missions men-
tioned above, to reflect on their needs, and to discern before God if
you would like to volunteer. In that context, let me make a special
appeal.
I just came back from Africa. It was a very disturbing, and at the
same time touching, journey. In my reflections on Africa recently,
three things have been striking me very forcefully:
1. More than 50% of the world's Catholics now live in the
southern hemisphere. Africa is one of the places where the Church is
growing most rapidly. At the same time, the needs are enormous. As
I journeyed through Zaire, where refugees are pouring in from
194 CURIA GENERALITIA
Rwanda, I sensed the tragedy, the pain , the oppression , the poverty,
the corruption, the lack of educational opportunities that plague so
many African societies . During the visit , I participated in the first
meeting of the Conference of the Visitors of Africa and Madagascar
(COVIAM); while listening to the confreres, the importance of our
being there in the following of Christ as the Evangelizer of the Poor
hit me very forcefully.
Then one day unexpectedly, I met with four Daughters of Charity
who had been ordered to leave Rwanda. They had arrived in Zaire
just the day before. They were very upset and pleaded with me to be
permitted to return . I spoke about the dangers and the hundreds of
thousands who have died there . Two said to me, in separate inter-
views: "Father , we have to die somewhere. For me , it might as well
be in Rwanda." The Mother General has now sent them hack to work
in the refugee camp in Goma, on the Zaire-Rwandan border.
2. This is the year of Africa. For the first time in history a Synod
of Africa and Madagascar was celebrated this year . Reactions have
been quite positive. It was a joyous occasion, but joy turned to sad-
ness at the pain the continent is suffering . The concluding statement
of the synod said this:
The continent is burning and bleeding in many places. The
cries of the people of Rwanda , Sudan , Angola , Liberia , Sierra
Leone, Somalia and parts of Central Africa rend our hearts...
So many of our brothers and sisters from numerous countries
of the continent live in exile because of dictatorship and all
kinds of violence, and are thus prevented from using their tal-
ents in the service of their own people for justice, tranquility
and peace. To all, the synod expresses its union in heart and
prayer...
Is any place in the world suffering more than Africa?
3. A touching incident occurred during my visit to Tanzania.
With Father Kehoe's sickness , it was immediately evident that Father
Chacko would have to be alone, at least for a time . The one -year con-
tract that we had signed for this mission was coming to an end, so I
considered closing the mission altogether. I placed this matter before
Father Chacko and offered him a number of opportunities : to return
home to India , to go to the Solomon Islands , to Eastern Europe, to
Bolivia , to China . He said this to me: "We should stay here in Tan-
zania . Father Dick and I have struggled a great deal in this first year,
trying to learn the language , to adapt to the culture, to deal with
loneliness. We cannot let all that labor and pain go to waste . Now the
people in the remote parish where I am working are responding with
great enthusiasm . There are numerous candidates for priesthood in
this area . We should build on this foundation."
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1 would like to send five more missionaries to Tanzania. One
would live with Father Chacko in the mission in Mpepai. Two others
would live about 30 kilometers away in Mbinga, where one of them
would replace Father Kehoe as a director for the Sisters of Mercy of
Saint Vincent de Paul, while the other would serve in a nearby mis-
sion in Kitanda. Two others would work in the Diocese of Morogoro,
where eventually we hope to establish a small house of formation. I
have already written to the Province of India for help in Tanzania
and have just received a positive reply.
I have also contacted the Mother General asking for a team of
Daughters of Charity to go to Tanzania. The Mother General, with
her Council, has responded affirmatively and enthusiastically to this
appeal.
Meanwhile, so that he will not be alone, I have sent Father
Chacko to Paris to take part in the first session of the new Center for
Ongoing Formation. He will return to Tanzania in the latter part of
January. I want to have help out there to assist him as soon as pos-
sible.
The mission is remote, difficult. The only reward I can promise
you is the simplicity and receptivity of the people. When I visited
there, one woman brought me an egg. Another brought me ten Tan-
zanian shillings (worth two cents - surely the widow's mite). The
village gave me a she-goat. Could we as a Congregation return those
gifts a hundredfold?
The program of formation for the missionaries going to Tanza-
nia will last for three months and involves inculturation and the
study of Swahili. It will be held in Morogoro, about 150 kilometers
southwest of Dar-es-Salaam.
That is this year's appeal. I make it with great confidence in your
generosity. All of the missions described above need reinforcing:
Albania, the Solomons, China, and Mozambique, along with Cuba,
the Ukraine, Byelorussia, and Lithuania. Our needs are particularly
acute in Tanzania and Bolivia.
I often think of these words of Saint Vincent:
Behold the beautiful field which God is opening up to us
in Madagascar, the Hebrides and elsewhere! Let us beg
him to enkindle in our hearts a desire to serve him. Let us
give ourselves to him to do whatever he pleases with us.
Saint Vincent Ferrer encouraged himself by the thought
that one day priests would come who by the fervor of their
zeal would set the whole word on fire.
(SV Xl, 74-75)
I am very much struck by the missionary zeal of so many of our
brothers and sisters. As I go to various continents, I meet remarkable
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confreres and Daughters of Charity whose simplicity, humility, gen-
tleness, self-sacrifice, and zeal move me deeply. Others, who cannot
go to the missions for one reason or another, have encouraged me in
our new international missions and have offered very significant
moral and financial support. I rejoice, and thank God today, that the
charism of Saint Vincent is so alive in so many.
Your brother in Saint Vincent,
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
Some Information and Criteria
for those who write
1. If you should wish to volunteer, please send your letter in time
to arrive in Rome by December 1, 1994.
2. So that I might read the letters all at once and so that they
might he carefully organized, would you please address the envelopes
as follows:
Robert P. Maloney, C.M.
MISSIONS
Congregation of the Mission
Via dei Capasso, 30
00164 Roma, Italy
3. It is, of course, helpful to know the language beforehand, but
it is not absolutely necessary. A period of cultural and language train-
ing will be provided for the missionaries. Details will vatv according
to the particular mission.
4. While we have decided that no automatic age cut-off would he
established, it is surely necessary that the missionary have reasonahly
good health.
5. Confreres who volunteer, by sending a letter to the Superior
General, should inform the Visitor that they have done so.
6. Your letter should give some background about your person,
your ministerial experience, and your training. It should also express
any particular interests that you have, such as what mission you
would like to take part in.
7. If you have already written in the past, and your situation
remains unchanged, there is no need to write again. If, however, you
should have further thoughts, or your situation is now quite differ-
ent, please do not hesitate to contact me again.
CURIA GF?NERALITIA
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5 Julii
INTISO Michele Superior 1/3 Bisceglie 3" Ital. Neapolitana
FRAPPAMPINA Rocco Superior 1/3 Chieli 5" Ital. Neapolitana
GRILLO Filippo Superior 1/3 Napoli 9" Ital. Neapolitana
MANIGLIO Paolo Superior 1/3 Melfi S' Ital. Neapolitana
9 Julii
FREIRE QUINTERO Manuel Assistente 1/3 Hisp. Salmantina
GIRALDEZ FERNANDEZ Jos@ Consultor 2/3 Hisp. Salmantina
RIVAS VILA Enrique Consultor 1/3 Hisp. Salmantina
ROSA MENI)OZ.A Juan Consultor 1/3 Hisp. Salmantina
11 Julii
GRBAC Dane Superior 1/3 Zagreb 5" Slovenia
13 Julii
MAHER John T. Superior 1/3 Philadelphia /7' S.A.F. Orientalis
JIMENEZ PIO Jos6 Superior 1/3 Balboa 21" S.A.F. Orientalis
LUTTENBERGER Gerard H. Superior 2/3 Oyster Bay 16" S.A.F. Orientalis
CARNEY John J. Superior 2/3 P. Arnrueles 2.5" S.A.F. Orientalis
MacGJLLIVRAY John J. Superior 2/3 Colon 22" S.A.F. Orientalis
15 Julii
ISTVAN Tenth Visitator 3/3 Hungarica
VERNASCIII Alberto Superior 3/3 Piacenza 6" Ital. Romana
26 Julii
PELETEIRO PEDRAS Cesar Consultor 2/3 Peruvian
BOHORQUEZ BEGLOLIO Cesar Consultor 1/3 Peruviana
S'LARTURET MARTINEZ Jose Con,nI r 1.3 Penciana
BERRADE U, Alfonso C on u! i 2 3 Penis ana
28 Julii
IYOLO IYOMBE Dominique Consultor 2/3 Zaire
1° Augesti
SUAREZ ORTEGA Pedro Superior 2/3 Cuatla 5" Mexican
RUIZ BARBACIL Francisco Superior 2/3 Revuosa /R" Mexican
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9 Augusti
SADABA Eugenio DFC 2/3 Puerto Rico Portoricana
11 Augusti
TURATI Giuseppe Consultor 1/3 Ital. Taurinensis
LOVERA Roberto Consultor 1/3 Ital. Taurinensis
ZERBINATI Vittorino Consultor 1/3 Ital. Taurinensis
CROBU Giuseppe Consultor 1/3 Ital. Taurinensis
9 Augusti
TANALEPII: Anton DFC 1/6 Indonesia lndonesiae
15 Augusti
MARTINEZ Julian Superior 1/3 Rio Piedras 6" Portoricana
MADRAZO Higinio Superior 2/3 Rio Piedras 8" Portoricana
ALONSO Ignacio Superior 1/3 Ponce 5" Portoricana
CUMMINGS Jose-Emilio Superior 1/3 Ponce 4" Portoricana
LAMELA Juan Superior 1/3 Mavagtie: 3" Portoricana
ALEGRIA Gregorio Superior 1/3 Santo Domingo 12" Portoricana
CORDERO Tulio Superior 1/3 Santo Domingp 11" Portoricana
16 Augusti
TIIAZHUTHUVEETIL Sebastian Superior 1/3 Rayagada 13" Indiae
KAIPURAM Simon Superior 1/3 Pune 12" Indiae
MANIANGAT Joseph Superior 1/3 Gopalpur 7' Indiae
17 Augusti
SCHMITT Jurgen Consultor 1/3 Geramniae
8 Septembris
LABOURSE Christian Superior 1/3 Berceau 2" Gallica Tolosana
FLOURENSE Henri Superior 1/3 Limou c Gallica Tolosana
17 Septembris
PETEK Jane, Superior 3/3 R. de Escalada 8" Slovenia
20 Septembris
THOMPSON OTHEO Oscar Superior 113 Mexico D. F. 1" Mexicana
23 Septembris
BIOSCA Jose Maria Asistenste 1/3 Hisp. Barcinonensis
G6MEZ MARTINEZ Pedro Consultor 1/3 Hisp. Barcinonensis
MERC$ MASSONS Angel Consultor 1/3 Hisp. Barcinonensis
SASTRE Perello Gaspar Consultor 1/3 Hisp. Barcinonensis
24 Septembris
TOBAR Emilio Superior 1/3 Manati Portoricana
26 Septembris
ARREGUI Andres DFC 1/6 San Sebastian Hisp . Caesaraugust.
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27 Septembris
COLETTA Fernando Superior 1/3 Bologna 2" Ital. Roman
GARCIA CANO Tomas Superior 1/3 Burgos 5" Hisp. Matritensis
SA-NZ PORRAS Enrique Superior 1/3 Granada 6" Hisp . Matritensis
MOMD$AR IZOUIERDO Jos@ M . Superior 113 Granada T' Hisp. Matritensis
TARDON HERRANZ Rufino Superior 1/3 Andrijar 3" Hisp. Matritensis
HURTADO SALAZAR Jesus M. Superior 2/3 Andujar 2" Hisp. Matritensis
RENES AYALA Miguel Ange Superior 2/3 Madrid 12" Hisp. Matritensis
GARCIA ESPINOSA Eugenio Superior 2/3 Melilla 15" Hisp. Matritensis
SALAMERO V. Anselmo Superior 2/3 Tardajos 16'' Hisp. Matritensis
TORRELLAS F. Vicente Superior 2/3 Valdentoro 17' Hisp. Matritensis
4 Octobris
FERNANDEZ RIOL Jose Superior 1/3 Albacete 2" Hisp. Caesaragust.
PERIBANEZ PERIBANEZ Tomas Superior 1/3 Barakaldo 3" Hisp. Caesaragust.
MAULEON JIMENEZ Francisco Superior 1/3 Barakaldo 4" Hisp. Caesaragust.
SANZ SAINZ Pedro Superior 1/3 Murgufal5" Hisp. Caesaragust.
DELGADO RUBIO Corpus Juan Superior 1/3 Pamplona 16" Hisp . Caesaragust.
OSES GONI Jesus Maria Superior 1/3 New, York 23" Hisp. Caesaragust.
MARTINEZ S.J. Francisco Javier Superior 1/3 Cintrubtigo 7" Hisp . Caesaragust.
7 Octobris
MANZO Vincenzo Consultor 1/3 Ital. Roman
TESTA Giuseppe Consultor 1/3 Ital. Roman
MISCIA Giorgio Consultor 1/3 Ital. Roman
PISTOIA Alessandro Consultor 1/3 Ital. Roman
VINCI Felice Consultor 1/3 Ital. Roman
11 Octobris
MARCHESI Mario Superior 1/3 Cagliari 2" Ital. Taurinensis
12 Octobris
QUET Luis Consultor 2/3 Aequatoriana




N". NO411?N ('ONDI(1O DIES OB. DOMI s
50 SALEM Yves Sacerdos
51 CAVANNA Jesus Sacerdos
52 SHAW Arthur Frater
53 LAUREUSSEN Leo Sacerdos
54 SOUEN Pierre Sacerdos
55 CARRASCO ARENAS Jose Sacerdos
56 JAMET Joseph Sacerdos
57 LORENC Rudolphus Frater
58 GONZALEZ GARCIA Ahilio Sacerdos
59 VAN RUNSOEVER Gerard Sacerdos
60 BIRINYI J6zsef Sacerdos
61 STAWARSKI Franciszek Sacerdos
62 SZYSZKA Eugene Sacerdos
63 RODRIGUEZ Andres Frater
64 MEUFFELS Leo Sacerdos
65 VEA MURGUTA Faustino Sacerdos
66 NAVA Isidro Sacerdos
67 ARAMENDI Alejandro Sacerdos
68 SANCHEZ GALLEGO Diosdado Sacerdos
69 VEERMAN Cornelio Sacerdos
70 ARNEODO Antonio Frater
71 ARRUDA TELES Jose Sacerdos
72 AL(ACER MARTINEZ Jose M. Sacerdos
73 SOJKA Wojciech Sacerdos
74 VAGAGGINI Luigi Sacerdos
75 ROCHE Maurice A. Sacerdos
76 ZOELLER Lawrence F. Sacerdos
77 PEREZ DE URBAIN Juan Sacerdos
78 CATERINA Enrico Sacerdos
79 ARCHETTO Giuseppe Sacerdos
AET VOC
04.07.94 Dax 3° 69 51
10.07.94 Quezon City 10" 89 59
11.07.94 Philadelphia I" 80 56
11.07.94 Panningen 1" 80 61
18.05.94 Cina Cont. 73 54
15.07.94 Mayaguez 3" 86 70
17.07.94 Paris 1" 93 72
06.07.94 Bratislava 1" 82 57
29.07.94 Madrid 1" 70 52
02.08.94 Eedfe 3" 79 60
18.07.94 Budapest I" 87 69
08.08.94 Krak6w 1° 91 68
12.08.94 Utica 8° 91 73
18.08.94 La Orotava 12° 80 50
20.08.94 Panningen 1" 83 62
28.08.94 Rio Piedras 7" 77 60
29.08.94 Rio Piedras 6" 79 63
03.09.94 San Agustin 19" 64 47
07.09.94 Sevilla 17" 82 65
12.09.94 Panningen 1" 86 66
10.09.94 Chieri 5" 84 39
15.08.94 Rio de Janeiro 1° 90 71
10.09.94 Madrid I" 95 77
27.08.94 Brooklyn 3" 83 57
28.09.94 Roma 1" 78 62
02.10.94 Greensboro 8° 66 44
29.09.94 Perryville 11" 85 66
14.10.94 Lima 10° 68 50
24.10.94 Siena 9" 87 63




par Jean-Pierre Renouard, C.M.
De son vivant, Monsieur Vincent ne s'est jamais laisse manipuler.
Meme aujourd'hui, 11 echappe a toute reduction. Impossible de 1'en-
fermer dans une tendance ou dans une autre. 11 n'est pas conserva-
teur malgre les fortes pressions du siecle dernier, it n'est pas progres-
siste malgre les sollicitations des annees 70!
Tous ceux qui font approche de pres aiment a le redire: it est
I'homme de l'equilibre.
Son premier hiographe l'avait remarque avec justesse: "I1 ne s'est
pas restreint a I'exercice de quelque vertu particuliere; mais it avait
recu de Dieu une ouverture et une capacite de ceeur, qui lui faisait
embrasser toutes les vertus chretiennes, qu'il a toutes possedees a un
degre tres parfait" 1.
Je voudrais vous presenter cet equilibre de M. Vincent selon trois
points de vue;
- au plan naturel avec son realisme terrien et sa capacite
d'adaptation;
- au plan psychologique avec sa maitrise de soi qui le fait
jouer entre impulsivite et temporisation;
- au plan spirituel avec l'utilisation des influences les plus
classiques et une reclle capacite d'invention.
' La vie du venerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul; L. Abelly, livre
III, chap. 11, p. 2.
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Ce sera ('occasion de renouveler notre rencontre avec notre fon-
dateur et inspirateur.
UN REALISTE TERRIEN QUI SAIT S ' ADAPTER
Il faut se mefier de tout etiquetage, avons-nous dit. Lorsque nous
contemplons son portrait le plus original, celui de Simon Francois,
Monsieur Vincent nous regarde toujours avec un ail malicieux. Nous
avons meme ]'impression qu'il se rit un peu de noun. Son regard phy-
sique nous livre son humanite. Et je suis sur qu'elle est pleine de
finesse, de nuances, de complexite.
Pour avoir vecu les quinze premieres annees de sa vie a la
compagne, dans ce cher coin des Landes qu'il a qualifie de son pays
("au pays dont je suis!"), it fait preuve de realisme. 11 connait la ten-e.
11 sait le prix du travail et it admire ceux qui n'ont pas peur de se salir
les mains. Lui-meme a garde les vaches, travaille la terre, participe a
tous les travaux des champs et de la ferme. J'aime part iculierement
ce passage qui cache son admiration pour les paysannes de ]'Ile-de-
France modules des premieres lilies de la charite: "La plupart se
contentent souvent de pain et de potage, quoiqu'elles travaillent inces-
samment et en ouvrages penibles... Reviennent-elles de leur travail a la
maison pour prendre un maigre repas, lassees et fatiguees, boles
mouillees et crottees, a peine y sons-elles, si le temps est propre au tra-
vail, ou si leur pere ou leur mere commandent de retounter, aussitot
elles s en retournent , sans s arreter a leer lassitude, ni a leers crottes, et
sans regarder commie elles sort agencees" Z.
II aime regarder, prendre le temps de decouvrir, s'appesantir stir
les titres et les chosen. 11 emploie souvent Ic verbe "voir" dans ses let-
tres comme pour signifier qu'on ne le prendra jamais en defaut sur
]'observation. Au Pape, it decrit les misc'res du Royaume: 'Vest peu
d 'entendre et de lire ces choses; car it Taut les voir et les constater de ses
veux" (IV, 458)'.
Quand it donne ses consignee pour apporter des secours mate-
riels aux pauvres, it ecrit au frere Jean Parre d'6tre vigilant et poin-
tilleux:
"Les dames ont desire que je vous prie, comme je fais, de
vous informer adroitement, en chaque canton ou vous passe-
rez et en chaque village, quel nombre de pauvres it y aura qui
aient besoin d'etre habilles l hiver prochain de tout ou en par-
tie, afin que Von puisse juger a quelles sommes pourra aller
cette depense, et que vows puissiez preparer les habits a bonne
2 Coste IX , 83 et 91 - Conference du 25 janvier 1643 sur "les filles des
champs".
Toutes les references renvoient a Coste: volume et page.
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heure. On esti ►ne qu'il vaudra ►nieux acheter de la tiretaine que
de la serge. 11 faudra donc que vous ecriviez les noms de ces
pauvres gens, afin qu'au temps de la distribution, !'aum6ne
soil pour eux, et non pour ceux qui s'en pourront passer. Or
pour les biers discerner, it faudrait les voir chez eux, pour
connaitre a 1'ce il les plus necessiteux et ceux qui le sont ►noins"
(VI, 367).
En bon rural, point n'est question de le tromper... 11 sait prendre
les mesures qui s'imposent et donner des consignes marquees au coin
du bon sens et de 1'experience.
On le voit deja, ce rural nest pas un rustre, un esprit grossier et
sans intelligence . 11 est plein de finesse , d'ingeniosite , d'intelligence.
II faut voir ce paysan arriver a Paris en 1608. D'emblee, it salt se
creer les meilleures relations: gasconnes pour ne pas oublier ses ori-
gines, clericales pour s'elever dans sa condition, bourgeoises pour
arriver a ses fins et spirituelles pour changer sa maniere d'etre pretre
et apotre.
Le voila tres vite ami de Berulle, de Duval, docteur en Sorbonne
et par le fait meme lie a leurs connaissances . Il devient un des aum6-
niers de Marguerite de Valois, la premiere femme d'Henri IV, la reine
Margot... 11 se lie aux premiers oratoriens. Il entre chez les Gondi,
une famille des plus puissantes de France. En quelques annees, it a
ses entrees a la Cour , it assiste le Roi Louis XIII vaincu par la mala-
die, it siege au Conseil de Conscience; it c6toic Richelieu, ose defier
Mazarin... dans le meme temps, it frequente st. Francois de Sales,
sainte Jeanne de Chantal, sainte Louise de Marillac. Ses correspon-
dants sont des plus variees: plusieurs papes, des cardinaux, des eve-
ques, des fondateurs d'ordre, des abbes, des pretres, des religieuses.
Jamais le petit paysan des Landes n'avait imagine pareil destin!
Mais son humilte le ramene sans cesse a sa verite: it se sait por-
cher, fils d'un pauvre laboureur (IV, 215). Et it avoue non sans
malice: "'pour ►noi, helas !' si je n 'eusse ete pretre, je serais peut-titre
encore a garder les pourceaux, co ►nme jai fait " (X, 681). Avec les
memes accents de verite, it se presentera Abbe de St. Leonard de
Chaumes, Cure de Clichy, Principal du College des Bons-Enfants,
Aumonier general des galeres, superieur des Visitandines de Paris,
Superieur de la Congregation de la Misson et de la Compagnie des
Filles de la Charite.
It est l'homme des situations contrastees sans jamais rompre
l'equilibre en faveur de l'une ou de l'autre. Sans doute sa vie se resu-
me-t-elle dans cette constatation faite un jour d'automne 1657,
comme si, sur le soir, it jugeait sa vie: "Mes scrurs, sous venons de
pauvres gens, vous et ►noi, jai ete nourri rustiquement , et pour titre
traite com ►ne un Monsieur! 0 mes sceurs, ressouvenons-nous de nos
conditions, et nous trouverons que nous avons sujet de louer Dieu"
(X, 342).
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Sur le plan psychologique, saint Vincent est aussi un chef d'wu-
vre d'equilihre. A premiere vue, son naturel lc trahit: c'est un meri-
dional avec toutes les notes d'un caractere impulsif, bouillant, cha-
leureux et debordant de vie.
IL VIT ! A 100 a l'heure, dirait-on aujourd'hui. Dans sa jeunesse,
on Ic voit ne pas tenir en place... Il est a Dax, juste le temps qu'il faut,
puis it part pour Toulouse, Bidache, Perigueux, 17ralie, Buzet, peut-etre
]a Barbarie, Avignon, a nouveau Ronte, puis enfin Paris. A regardcr de
pros la carte geographique qu'il dessine, le pere Dodin remarque non
sans malice que "Dieu ecrit droit avec des lignes courbes" 4.
IL PARLE . Son eloquence, jarnais forcee, mais naturelle, trans-
porte les fouler et declenche les generosites. On le volt hien a Folle-
ville et a Chatillon: it emeut les coeurs et les pousse a faction.
IL VIBRE. 11 se laisse emouvoir avant d'emouvoir les autres. Ja-
mais it ne peut resister a la misere. 11 declare sans forfanterie: "les
pauvres qui ne savent oii aller ni que faire, qui souffreni deja et qui
nutltiplient taus les jours, c'est la neon poids et nta douleur" (Collet I,
479). On comprend qu'i] puisse ajouter, dans la verite, en parlant des
desherites qu'il rencontre: "S'il est ►nalade, je le suis aussi, s'il est en
prison, j'v suis; s'il a des feirs aux pieds, je les ai avec lui" (X, 680). Ce
n'est pas de 1'exageration, c'est son ccrur qui s'exprime, debordant de
compassian et de misericorde, 1'esprit meme dons il veut nous voir
nous revetus s.
IL S'EXTERIORISE . Dans ses conferences et ses entretiens, je suis
frappe par toutes les exclamations qui sont les siennes. On sent que
les auditeurs qui ont pris des notes et reconstitue les textes en secret,
ont toujours ete marque par sa fa4on toute meridionale de parler: it
pousse des ah! "des oh!"; it interpelle ses auditeurs: "0 Messieurs, 0
mes freres"; it a des petits mots qui indiquent lc mouvement et ]a vie:
"or sus!" ou "Allons, Vovons"; des expressions qui indiquent 1'engage-
ment de toute sa personne cornme "donnons-nous a Dieu"; it pane
souvent a l'imperatif, ce qui, dans la langue fran^aise, indique l'ordre
et la decision. On sent que sa volonte est ebranlee et qu'il veut enga-
ger les autres. Son style nest que mouvement del'amc et du cceur.
IL PRIE TOUT FORT . Et it s'adresse a Dieu de facon directe et pas-
sionnee: "0 mon Jesus", "0 ►non Sauveur Jesus-Christ", "0 Sauveur",
"Saut'eur de nos ames", "0 Providence infinie" etc... Une passion l'ha-
bite, celle de Dieu.
Mais it doit aussi juguler ce caractere marque par l'impetuosite.
11 se met facilment en colere et it s'en plaint lui-meme. 11 avoue cn
public: "Oh! nti.se>rable que it, suis! 11Y a si longtemps que j `tudie cette
4 "Saint Virref'ru de Paul e ► la charite". Seuil 1960. - Andre Dodin p. 151.
` Entretien stir 1'esprit de compassion et de miscricorde - XI, 340.
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1et;on (de la douceur), et je tie l'ai pas encore apprise! je m errtporte, je
change, je me plains, je blame.. Je n'ai pas encore appris a titre doux"
(Xil, 187). Aux sours, it confesse son emballement: "Je m'etonne
corn me Pon petit me supporter dans mes promptitudes, emportements
et Cant d'autres defauts. Oui, je metonne comment on peut supporter"
(X, 484).
Dc temperement bilieux, it s'emporte contre lcs autres. En parti-
culier contre des freres, tous n'ayant pas la memo agilite d'esprit et la
nicme culture que les Freres Regnard , Parre, Ducourneau, Robi-
nau. Le voila qui s'emportc contre l'un d'entrc eux:
"Ali! mon frere, it est vrai que c'est une grande faute,
grande faute et que je tie sais pas qui se connnette meme parmi
les pauvres gens du monde; dechirer an habit! dechirer an don
qu'on vous fait! Eli! vows devez vous rejouir s'il netait pas tel
que vous le desirez! Mais le mettre en pieces! 0 Sauveur! 0
mon frere! grande faute! grande faute! humiliez-vous en bien.
A-t-on jamais vu qu'un homnre des champs, an pavsan ail
dechire !'habit gti'on lui donne, pour pauvre qu'il .soil! Et
vous, mon frere, vous dechirez an habit qu'on vous do ►nie;
peat-titre en avez-vous besoin, et all lieu de vous en servir, quel
qui flit, et de 1'agreer de bon caeur, vous le dechirez! Ali! mon
pauvre frere, grande faute! humiliez vous-en bien.
Mais cette faute tie viendrait-elle pas dune autre faute,
plus grande encore, que vous aviez co;n,nise le jour aupara-
vant? Oh mon frere, le dirai-je? 0 Sauveur, le dirai-je? le pour-
rai-je bien dire sans rougir? Ali! mon frere, j en suis coupable
ainsi que vous, pour tie vous avoir pas donne de bonnes ins-
tructions. Le pourrai-je bien dire? 11 faut que j'en avale la
confusion aussi bien que vous, parce que j'en Buis coupable.
Mon frere, avant-hier vous bates avec exces, jusqu a le faire
paraitre, en venant de dehors. 0 Sauveur, prendre trop de vin
jusqu a le faire paraitre! faire les actions d'un homrne ivre! 0
miserable! c'est inoi, pecheur, qui suis la cause de ce desordre;
et cela tie serail pas arrive sans les peches de ce miserable. 0
mon frere, .sovons-en bien con f us sous les deux! Apr-es cola,
vous vous couchates, daps la cuisine devant nos freres; quel
exemple aux nouveaux! Que diront-ils de vous? que diront-ils
de moi d'avoir de telles perso ► tes dans la Mission? Vit-on
corn me cela ici? Quoi! on v entretient et supporte de tels vices!
O Sauveter, quel scandale aux nouveau venus! Quel scandale!
O Messieurs, priez pour nous; o mes freres, avez compassion
de noire frere et priez pour vous soupporter. 11 est noire frere;
pour /'amour de Dieu, aeons pitie de sa misere. Ali! mon pau-
vre frere, it faut sans doute que cela vienne d'ailleurs; on tie
tornbe tout d'un coup dans ces grosses faute_s qu'en punitions
d'autres manquernents. 0 neon frere, vous vous en etes, Dieu
merci, sotivent humilie; mail it fact que vous vous relachiez
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, que vous sovez infidele a Dieu! Ah! que ferons-nous mainte-
nant, mon frere? Vous avez des defuts, vous avez des passions
et vous vous y laissez aller apres toutes ces humiliations, prie-
res, recommandations, resolutions que vows en avez faites!
Que ferons-nous maintenant? Quest devenu cet esprit d'humi-
lite? Que sons devenues toutes ces reeommandations? Que
sont-elles, mon frere? Ou sont ces resolutions que vous avez
faites de bien servir Dieu? Quest devenu tout cela? 0 mon
pouvre frere! Et que deviendra cette confusion que noes bu-
vons? 0 mon frere, changerez-vous pour cela? Nous le devons
esperer, puisque Dieu vows a fait la grdce de vous humilier.
Prenez en gre cette confusion devant toes et offrez-la-lui pour
votre satisfaction. Nous prierons Dieu pour vous et nous espe-
rons qu'il vous donnera, si vous le voulez, la grdce de mieux
faire a 1 avenir" (XI, 299-301).
Et it sait aussi reprendre des pretres: "Il m'arriva hier de parler a
un pretre de notre compagnie, sechement, aigrement, rudement"
(IX, 276).
11 fait appel au courroux de Dieu pour reprendre les sceurs de
Nantes qui se laissent aller et it lui prete ce langage:
"Je t avais appelee dun tel lieu pour jouir des recompenses
que jai promises a ceux qui me servent, et to ten es rendue
indigne; et pour Bela je donnerai a une autre la couronne que
je tavais preparee; et it appellera une fille de Touraine, de Sain-
tonge, de Bretagne pour venir ici recevoir la couronne qu'il
avait destinee a Marie, Francoise, Jeanne, que sais-je moi?
Lequelles it avait misericordieusement appelees et qui s en sons
rendues indignes" (IX, 349).
11 est amusant de lire sous la plume d'Abelly; "Mr. Vincent etait
d'un naturel bilieux et dun esprit Of et par consequent, fort sujet a la
colere" (Abelly III, XII, 177).
Il est anecdotique de lire sous celle de Collet , que lors de son
autopsie (grand homme obligeait!) la rate etait dure comme un os:
"bien des gens ont attribue Bette production insolite a la violence qu'il
s'eta it faite pour combattre une humeur severe et melancolique, que la
nature et le temperement lui avaient donnee" (Collet 11, 46). Ce caillou
est encore expose au musee de St. Lazare.
Un violent, un passionne qui devient un doux et un temporisa-
teur! De la, les le(;ons qu'il donne. 11 calme ceux qui doivent etre
moderes.
A Louise de Marillac , vive et impatiente, it ecrit: "Mon Dieu,
qu'il y a de grands tresors caches dans la sainte Providence et que
ceux-la honorent souverainement Notre Segneur qui la suivent, et qui
n'enjambent pas sur elle" (I, 68).
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A Robert de Surgis , tres impulsif et trop personnel: "Abandon-
nons-nous a la divine Providence; elle saura bien menager ce qu'il noes
Taut" (1, 356).
A Bernard Codoing , l'homme toujours press&: "Jai tine devo-
tion particulliere de suivre pas a pas !'adorable Providence de Dieu"
(II, 208).
On comprend combien un tel langage pouvait avoir de meritoire
pour lui! 11 avait pris sur lui et it faisait part de son experience de
lutteur!
De la, son gout prononce pour !'action du temps. I1 sait attendre
et faire attendre, scion une pedagogic appropriee a chaque cas.
Mr. Blatiron , Superieur a Genes, est tente de s'impatienter, it
ecrit: "Je prie Dieu qu'il vous inspire la maniere d'agir utilen:ent avec
Mr... , it me semble que la meilleure sera celle qui aura plus de douceur
et de support, comme plus confonne a !'esprit de Notre Seigneur et plus
propre a gagner les ccaurs" (III, 383-384).
Que Louis Rivet a Saintes, se modele aussi sur la patience du
Christ: "Continuez done, Monsieur a vows comportez vers ceux qui
l'ont persecute, injurie, brocarde, et desservi. Ces occasions -la sont
comme des pierres de touche pour eprouver vertu" (V, 629).
"La patience est la vertu des parfaits" (X, 181) dit-il aux Giles de
la charite et "la couronne du ciel est promise a ceux qui perswe-
rent " (IX, 631).
M. Codoing toujours enerve s'est plaint de sa lenteur, it se jus-
tifie par le bien- fonde d'un tel reflexe: "Vous m'objecterez que je suis
trop long, que vous attendez quelquefois six mois une reponse qu'on
peut /sire en un ►nois... pourtant je nai jamais vu encore aucune
affaire gdtee par mo ► t retardentent, mais que tout s'est fait en son temps
et avec les vises et les precautions necessaires... Dieu s honore beaucoup
du temps qu'on prend pour considerer mirrement les cltoses qui regar-
dent son service" (II, 207). Et la conclusion ne manque pas de sel:
"votes vous corrigerez donc, s'il vous plait, de votre promptitude a
resoudre et a faire les chosen, et je travaillerai a me corriger de ma non-
chalance" (II, 207).
Enfin, Saint Vincent, emotif, actif, secondaire c'est-a-dire pas-
sionne, a reussi a briller par sa douceur. Au contact de Francois de
Sales et de ses livres, it est devenu l'homme affable, cordial, airnable
que ses biographer depeignent.. Pour lui, "la douceur gagne les cceurs"
(VII, 226). Elle est missionnaire par essence. Elle est necessaire aux
missiotntaires et aux filles de la charite.
J'aime tout particulieremnt, cette remarque sur I'affabile, fille de
la douceur, qui plaide en faveur de ]'union des cceurs et mentalites.
Elle est comme le tableu de cc que vous re(letez vous-meme:
"Nous avons d'autant plus besoin de 1 affabilite, que noes
sommes plus obliges par noire vocation de converser sou vent
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ensemble et avec le prochain, et que cette conversation est plus
difficile, soil entre nous, en Cant que noes sontmes on de
divers pays, on de complexions et hu ►neurs fart differentes, soil
avec le prochain, duquel it y a souvent beaucoup a supporter.
C'est la vertu d'af a' bilite qui leave ces difficultes et qui, etattl
contrite !'ante d'une bonne conversation, la rend no ► t seule-
ment utile, mais aussi agreable: elle fait que Ion se comporte
daps la conversation avec bie ► tseance et avec condescendance
les uns envers les autres; et comae c est la charite qui noun
unit ensemble, ainsi que les mentbres d'un mente corps, c'est
aussi 1 af fabilite qui perfectionne cette union" (XI, 68).
Bref , M. Vincent vit la prudence , vertu cardinals , et peut -ctre
est-il tout entier dans ces quclques mots: "il faut etre invariable a la
fin et doux aux movens" (I1, 355).
UN SPIRITUEL CLASSIQUE ET OUVERT
Saint Vincent n'est pas un speculatif. Homme d'action, it nc se
perd pas dans les idees et encore moms dans leur systematisation.
Nous n'avons pas d'ecrits de son crO miser a part " les Regles Com-
munes" de la Congregation de la Mission, reflet dune experience de
30 ans.
Et pourtant, c'est un vrai spirituel sinon un mystique. Notts
avons aujourd'hui la chance d'apprCcier un peu plus son heritage et
noun voyons Bien qu'il est Ic fruit dun compromis entre Ic bien de
I'Eglise, sa tradition vivante, et certaines touches plus personnelles et
souvent revolutionnaires.
Il manifeste une forte culture hiblique. Il cite souvent I'Ecriture
et it arrive surtout a la faire sienne en instruisant ses confreres et les
seeurs '. Il est habite par la Parole de Dieu. Par exemple, celle-ci
eclaire les paragrapher du chapitre des Regles Communes de la
Mssion sur "les maximes evangeliques", chef d'truvre et condense de
petit traite de spiritualite. Qui les vivrait serait un saint.
11 est resolument d'tglise, repetant inlassablement sa doctrine.
Comme le dit Ic Pere Robert Maloney dans une recente conference,
lui et Ste Louise "out sous deux absorbe la theologie standard de leur
epoque" '.
b II cite 164 fois I'Ecriture et utilise 1755 fois on langage hiblique de
facon implicite! cf. "M. Vincent et la Bible" Maurice Vansteenkiste in "Bul-
letin de la Societe de Borda" 1982 - N" 388, p. 585 sq.
7 "La Croix dans la spiritualize viticentienne" - allocution du Pere Malo-
ney - Maison -mere. Ier janvier 1993 - in Echos de la compagnie, n" 2 - fevrier
93, p. 50.
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L'etude de St Vincent sur "la grace" (XIII, 147) montre qu'il
s'est nourri de la Bible, des Conciles (sourtout de celui de Trente
dont it a travaille a 1'application, en France), des Peres et de la rai-
son. 11 connait "ses classiques" et nous ne puvons pas suivre son juge-
ment quand it se presente comme "ignorant, ecolier de quatrieme"
(XII, 135).
On ne peut oublier non plus son role dans la querelle janseniste.
Siegeant au Conseil de Conscience, it s'engage a vaincre 1'heresie jus-
qu'a faire signer un petition a 88 eveques. Il essaie de pacifier les
esprits mais n 'aura qu'une influence modcrce dans ce sens. 11 restera
portant 1'ami fidele de Saint Cyran jusqu'a temoigner en sa faveur
devant le juge ecclesiastique (XII, 86-93).
Classique, it Pest encore dans ses lectures; it lit Rodriguez, Vin-
cent Ferrier, Benoit de Canfield, Jean de la Croix et Therese d'Avila,
St Ignace, bien sur, et ses contemporains comme Berulle, Olier et
Francois de Sales. Ce dernier est le best-seller de son temps. Au refec-
toire de Saint Lazare, on propose "l'Introduction a la vie devote" et it
est tres attentif a utiliser la mcthode de pric re de son ami. 11 est petri
par les courants de pensee de son temps: "l'liumanisme devot", qui
porte un regard favorable et indulgent sur la nature humaine et
I'Ecole FranVaise de spiritualite cctte fagon de rejoindre Dieu en pas-
sant par Jesus Incarnc, "adorateur parfait" et "oblation" pour les hom-
mes. 11 participe avec elle a la restauration du sacerdoce en s'appli-
quant a former de bons pretres pour 1 evangelisation des pauvres.
L'EVANGELISATION DES PAUVRES! Avec ce but bien precis, St.
Vincent diverge des spirituels de son temps et surtout de Berulle dont
it se separera a un moment donne de sa vie.
Petri par sa propre experience et bouleverse par les evenements
de Folleville et Chatillon, it n'aura que deux axes en tetc qui vont
commander sa vie et sa pensee: Mission et Charite. Et en cola it est
revolutionnaire!
Car son livre de chevet, c'est ('experience . Comme l'a souligne le
Pere Dodin, "sa vie est experience, et cette experience cotnporte et verifie
une doctrine" ". Quand on suit son itincraire spirituel, on s'aperroit
qu'il prend tout son temps pour lire les evenements et y decouvr-ir
l'action de Dieu.
Et en consequence, it essaye de donner la priorite a faction dans
sa dcmarche missionaire. Son grand principe est le suivant: "toute
noire vie est daps faction " (XI, 41). 11 faut agir, servir les pauvres,
les cvangeliscr, ne pas rester "dans on etat l 'dclre et arrete". 11 Taut
tendre a la perfection, chercher le Royaume et travailler a son exten-
sion, "connneucer par etablir le rovaume de Dieu en soi et puts ensuite
darts les autres" (II, 97). La vie intcrieure nourrit son action mais le
8 "St Vincent de Paul et la Charitz" p. 65.
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travail caritatif et apostolique l'unissent a Dieu et il demande a ses
heritiers: " il /aut sanctifier ses occupations en y cherchant Dieu et les
faire pour l'v trouver plut6t que pour les voir /sites" (XII, 132).
Pourquoi vit-il ainsi? Pourquoi tin tel engagement? Parcc qu'il ne
cesse de regarder le Christ et le Christ Serviteur et Missionnaire. it
dit aver conviction: "Rien ne rate plait quun Jesus-Christ" (Ahelly 1,
78). Le grand livre ouvert ou it pulse des forces pour agir et pour
croire, c'est le Christ! 11 vit de Lui, Sauveur des hommes, Missionaire
du Pere, Evangelisateur des pauvres. Il le volt a genoux devant les
pauvres et cache en eux. Et vous savez quel langage est le sien: "Ser-
vant les pauvres, on serf Jesus-Christ" (LX, 252).
I1 y a bien longtemps qu'un tel langage n'a pas ete tenu, qu'une
telle forme d'engagement n'a pas ere vecu dans I'Eglise.
Saint Vincent assume cette forme nouvelle d'etre et d' agir. 11 veut
que nous vivions de la charite, de l'amour m@me de Dieu mais une
charite engag6c. L'essentiel est de vivre "depouille de soi", "rempli de
Dieu" et "donne"... Dieu et aux pauvres. A pertir de la, tout se met en
place et rejoint les vises spirituelles les plus classiques.
Mais quelle modernite dans la fawn de comprendre Dieu, de
vivre du Christ et de servir "ses mentbres sou/fratits"!
CONCLUSION
La plus belle conference de St. Vincent est sans doute sur "La
Charite" du 30 mai 1659 (XII, 14-18-240) mais je pense que le plus
beau raccourci de son experience spirituelle et donc de sa spiritualite
est Bans cette page extraite d'Abelly et non datee, comme si elle etait
intemporelle et source vive offerte a notre meditation:
"Aintons Dieu, rates freres, aintons Dieu, nrais que ce soit
aux depens de nos bras, que ce soit a la sueur de nos visages.
Car bien souvent tant d'actes d'amour de Dieu, de complai-
sance, de bienveillance, et autres semblables affections et pra-
tiques interieures d'un coeur tendre, quoique tres bonnes et tres
desiderables, sorts nea?nnoins tres suspectes, quand on n'en
vien point a la pratigrre de 1 amour effectif 'En cela, dit Notre-
Seigneur, ?non Pere est glorifie que vous rapportiez beaucoup
de fruit"' (in 15,8). Et cest a quoi nous devons bien prendre
garde; car it v en a plusieurs qui, pour avoir l'exterieur Bien
compose et I'interieur rentpli de grands sentiments de Dieu,
s arretent a cela; et quand ce vient au fait et qu'ils se trouvent
Bans les occasions d'agir, Us derneurent courts. Its se flattent
de leer imagination echauffee; ils se contentent des dour entre-
tiens qu'ils ont avec Dieu daps l'oraison; ils en parlent metre
corn me des anges; nrais, au sortir de la, est-il question de tra-
vailler pour chercher la brebis egaree, d'aimer qu'il leer ntnque
quelque chose, d'agreer les maladies ou quelque autre disgrace,
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helas! it n'v a plus personne, le courage leer rnanque. Non,
non, ne nous trompons pas: Totum opus nostrum in opera-
tion consistit.
Et cela est tellement vrai que le saint Apotre nou.s declare
qu'il n'v a que nos oeuvres qui sous accompagnent en l'autre
vie. Faisons done reflexion a cela; d'autant plus qu'en ce siecle
it v en a plusieurs qui semblent verteux, et qui en effet le sont,
qui nQanmoins inclinent a une vole douce et nnolle plutot qua
une devotion laborieuse et solide. L'Eglise est comparee a cane
grande moisson qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers
qui travaillent. 11 n'v a rien de plus conlirrnce a l'Evangile que
damasser, dun cote, des lumieres et des forces pour son Lime
duns 1'oraison, dace la lecture et dons la solitude, et d'aller
ensuite faire part aux hommes de cette nourriture spirituelle.
Cest faire comme Notre Seigneur a fait, et, apres lui, ses apo-
tres; e'est joindre !'office de Marthe a celui de Marie; cest imi-
ter la colombe, qui digere a moitie la pature qu'elle a prise, et
puis met le reste par son bec daps celui de ses petits pour les
nourrir. Voila comme nous devons faire, voila comnne nous
devons temoigner a Dieu par nos oeuvres que nous l aamons.
Totum opus nostrum in operatione consistit (XI, 40-41).
Si nous reconcilions dans notre vie personelle et communautaire,
action et priere , tradition et invention , nature et adataption, nous
serons les dignes heritiers du proprietaire qui tire de son tresor "du
neuf et de l'ancien! " ( Mt 13,52 ). M. Vincent, maitre de 1'equilibre,
prier. pour nous!
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The Extended Vincentian Family -
A Genealogical Prospective -
An Overview of the VSI
Family Tree Project
by Betty Ann McNeil, D.C.
The year 2000 marks the 400th Anniversary of the ordination of
Vincent de Paul (1581-1660) to the priesthood. This serves to remind
us once again about the outstanding legacy of charity and evangeli-
zation he bequeathed to his spiritual descendants. Over the years the
extended Vincentian family has grown to several hundred diverse
groups of women and men, laity and religious, Catholic and non-
Catholic. This testifies to the ongoing impact of the extraordinary
life of this single individual. The mission, spirit, and rule of Vincent
de Paul have been adapted to many cultures since seventeenth-
century France. This has generated a majestic family tree. Its largest
branches beat- communities with which Vincent de Paul himself was
personally involved, those under his patronage, or those founded by
members of his own communities. Another large limb supports the
numerous congregations that follow the prototypical Common Rules
of the Daughters of Charity. This rule evolved through Vincent's col-
laboration with Louise de Marillac for more than thirty years.' Other
limbs on the family tree begot offshoots of communities sharing Vin-
cent's mission of serving Jesus Christ in the poor in a spirit of humil-
ity, simplicity, and charity.
' John Rybolt , C.M., From "Life to the Rules": The Genesis of the Rules
of the Daughter:-S of Charity, "Vincentiart Heritage" 12. no. 2 (Fall 1991: 173-
199). Also see Miguel Perez-Flores , "7he Common Rides of the Daughters of






The idea for this investigation emerged when members of the
Vincentian Studies Institute (VSI) were reviewing facts about the
Vincentian family in a leaflet designed for lay collaborators. The VSI
recognized the value that a comprehensive presentation could pro-
vide and recommended that a detailed study be conducted. This
resulted in a plan to document the historical development of the
extended Vincentian family and trace its expansion around the globe
in today's world. This ground-breaking effort will result in a detailed
final report that can serve as a resource for information and further
research.
Scope
The VSI appointed Sister Betty Ann McNeil, D.C., to develop and
coordinate the Family Tree Project as a genealogical study of the
extended Vincentian family. This project proposes to identify entities
which might claim kinship to Vincent de Paul by studying Catholic
and non-Catholic groups including religious congregations, societies
of apostolic life, and lay associations for men and women.
Criteria
The preliminary draft of the project uses numerous criteria to
distinguish groups within the extended Vincentian Family. The fol-
lowing multi-level approach categorizes each criterion in order to
ilustrate the degree of relationship to the historical Vincent de Paul
and the prototypical foundations he made.
1.1 Communities instituted by Vincent de Paul, or whose
founders/foundresses consulted Vincent himself about
their establishments.
1.2 Communities that adopted the Common Rules of Vin-
cent de Paul, or adapted its major principles and incor-
porated these into their rule of life.
2.1 Communities established by priests or brothers of the
Congregation of the Mission.
2.2 Communities established by Daughters of Charity.
3.1 Communities for whom Daughters of Charity or Priests
of the Mission were mentors while being established.
3.2 Communities that have had more or less steady influ-
ence by Vincentians or Daughters of Charity.
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4.1 Communities that have Vincent de Paul as congrega-
tional patron.
5.1 Communities that claim to be bound to the same spirit
as the Daughters of Charity.
5.2 Communities that have adapted the Vincentian charism
of evangelization and service but with a unique empha-
sis.
6.1 Lay associations meeting a criterion.
6.2 Non-Catholic associations meeting a criterion.
7.1 Communities related but in another manner.
7.2 Communities that have since amalgamated with one of
the above.
The classification groupings used by Raymond Chalumeau, C.M.,
furnished the initial framework for criteria development for this
project.2 However, more criteria were required, as well as factors to
delineate the degree of affinity of the relationship. From a genealog-
ical perspective, affiliation with establishments made by Vincent de
Paul himself and his Common Rules represent the closest relation-
ship, whereas foundations made by members of his communities are
related to a lesser degree.
Review of Literature
Researchers on the Family Tree Project have approached this
study by simply going from the known to the unknown. Initially,
existing information was located, organized and recorded by review-
ing the few national listings of Vincentian communities that have
been published in Europe, most notably for France, Spain and Italy.;
However, no single comprehensive list has ever been compiled from
an international perspective.
Methodology
Research methodology included an international survey, as well
as extensive consultation with Vincentian scholars, individual reli-
2 Raymond Chalumeau , C.M, "La Descendance Spirituelle de Saint Vin-
cent de Paul", "Bulletin des Lazaristes de France" 69 (1979); Chalumeau used
seven criteria.
Ibid. Also see: Nicolas Mas, C .M., "FundaciOn de las Hijas de la Cari-
dad in Fspana," Anales de la Congregacion de la Mision, 85-86 (1978): 106-
140; Luigi Mezzadri , C.M., "Quando la Legge libera it Dono," "La Regola Delle
Figlie Della Carita di Vincenzo de' Paoli," ( Milan : Jaca Book, 1986), 28-31;
Miguel Perez -Flores, C .M., "The Common Rules," 23-25.
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gious, and conferences of major superiors. A survey instrument col-
lected basic identifying data and historical details about specific
criteria. Respondents were also invited to provide reference informa-
tion about other prospective communities that should be contacted.
A tiered approach to data collection was employed that involved
both historical and collateral research. Communities that might have
potential kinship were identified in resource publications (such as the
National Catholic Directory or The New Catholic Encyclopedia) based
on congregational title (for example, inclusion of the words Vincent
de Paul or Charity), place of origin, similarity of mission and/or
spirit, and by using referral information provided by survey respon-
dents.
Contacts for collateral research were also made through the gra-
cious cooperation of the archivists of both the Congregation of the
Mission and the Daughters of Charity and other individuals within
general administration, especially Sister Pauline Lawlor, D.C., Visita-
trixes of provinces within the Daughters of Charity and regional
superiors also received inquiries.
The survey package, written in English, contained a two page
questionnaire, cover letter, return self-addressed envelope, and refer-
ral form for identifying prospective communities. The entire package
was translated into French, Spanish, Italian and German.
Procedures
Data management allowed for analysis by key variables. The
working draft organized the data first by country of origin, then by a
coded identification number reflecting affinity, criteria, country of
origin, and year of foundation. A secondary sorting by each criterion
also allowed for alphabetization of the official congregational title.
An identification code illustrates whether the community remains
essentially unchanged since its foundation, has separated from a par-
ent community, or has generated branches that later became auton-
omous. The code also shows whether the original community has
combined with another community in any manner. Another coding
factor identifies those communities currently belonging to a federa-
tion, such as the Vincentian Federation in Austria and Germany or
the Elizabeth Seton Federation in the United States. In order to man-
age and retrieve data effectively, each community is cross-referenced.
Status of Project
Data will be accepted through March 1994 when analysis begins.
Since that has not concluded, this discussion addresses only the
trends that have emerged to date.
Through collateral research, the project consulted with approxi-
mately fifty individuals (foreign missionaries, Vincentian scholars,
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past or present congregational leaders ). Fifty-two visitatrixes ( provin-
cial superiors ) of the Daughters of Charity were contacted. Sixty-five
of the approximately 170 conferences of major superiors throughout
the world were contacted to request assistance in identifying dioce-
san communities.
In January 1993 the English survey was piloted within North
America. In July 1993 a linguistically appropriate survey package was
sent internationally to prospective communities as they were identi-
fied, based on both historical and collateral research . Approximately
117 surveys were sent to communities in Africa, America (Central,
North and South ), Asia, Australia, and Oceania , as well as through-
out Europe . Ninety-five communities ( 81%) have responded to the
survey as of 1 November 1993. Respondents have been overwhelm-
ingly positive . In one instance , the foundress herself completed the
questionnaire!
Foreign conferences of major superiors have also been most
cooperative. The Conference of Major Superiors for Women Reli-
gious in Germany volunteered to translate the survey into German
and included it in their routine mailing. Likewise , their counterpart
in England copied the survey for distribution with their newsletter.
PRELIMINARY FINDINGS
Over 300 societies of apostolic life, religious congregations, and
lay associations have already been identified that meet at least one
criterion of the Family Tree Project. Of these, approximately one
dozen are non-Catholic communities and approximately twenty are
lay associations.
Many interesting comments were received . These included: "I
met a confrere when I was in Africa, and he told me about some sister.,;
in Tanzania who followed Vincent de Paul's rule." "When I visited Mex-
ico, I met a group of sisters called 'Daughters of Charity,' yet I don't
think they belonged to the community at rue du Bac. But I can't recall
the details."
Centuries of Charity
Numerous factors have influenced the leaven of charity that
forms the extended Vincentian family in today's world. Among these,
the Cornnron Rules of Vincent de Paul have played the most promi-
nent role. The experience of the Confraternities of Charity, and
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Mademoiselle's "Little Schools" 4 motivated many bishops and oth-
ers to replicate this model, infusing it also with their own unique
charism for the poor. Such was the case of Marie Poussepin who
established the Dominican Sisters of Charity of the Presentation
(France, 1696) after she had served for years as treasurer in the Con-
fraternity of Charity in Sainville.
Confronted with cultural and linguistic challenges of evangeliza-
tion, missionaries frequently gathered indigenous young women to
assist them on foreign missions, usually forming them based on Vin-
cent's model. Vincentian missionaries in China established several
diocesan congregations in this way.
Seventeenth Century
Vincent de Paul first organized the laity into parish based Con-
ferences of Charity (1617), then established the Congregation of the
Mission (1625), and co-founded the Daughters of Charity (1633)
along with Louise de Marillac (1591-1660). In addition, Vincent de
Paul was a consultant to other founders (including Jean Jacques
Olier, founder of the Sulpicians), as well as to religious orders, such
as the Daughters of the Cross of Paris (1640) and the Daughters of
Providence (1641). He also drafted the rule for the Daughters of the
Holy Family (1662), directed (1622-1660) the nuns of the first Visita-
tion Monastery in Paris, and served as mediator in resolving internal
problems of other orders. Among the first to replicate his model were
the Sisters of Charity of Our Lady of Evron (France, 1682) who
adopted the mission, spirit and rule of Vincent de Paul's Daughters of
Charity.
Eighteenth Century
The success of Vincent de Paul's parochial charities and the via-
bility of his non-cloistered apostolic communities provided timely
models for responding to pressing social needs. Many bishops
throughout Europe reproduced this model in their dioceses. Among
these are the Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of Tracate
(Italy, 1733); the Sisters of Charity of Strasbourg (France, 1734); the
Chinese Daughters of Charity of Tonkin (China, c. 1750); the Sisters
of Saint Vincent de Paul of Rumbeke (Belgium , 1756); the Hospi-
taller Sisterhood of the Holy Cross (Spain, 1790) and the Sisters of
Charity of Saint Vincent de Paul of Mallorca (Spain, 1798).
4 Margaret Flinton , D.C., "Louise de Marillac - The Social Aspect of her
Work," (New York: 1992), 85-99.
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Nineteenth Century
The French Revolution, which began in 1789, caused communi-
ties to disperse; members migrated elsewhere. Many carried the Vin-
centian tradition with them and embodied it in new congregations
and lay groups. Examples include the Sisters of Charity of Saint Joan
Antida (Besan(;on, 1799), plus diocesan communities in Austria and
Germany known as Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul
founded at Munich (1832), Innsbruck (1835), Mainz (1839), Graz
(1841), Paderborn (1841), and Freiburg (1846).
Mentored by Sister Rosalie Rendu, D.C., Frederick Ozanam
founded the International Society of Saint Vincent de Paul (France,
1833) that effectively involved the laity in parish outreach to the
poor.
European immigration brought an appreciation of the Vincen-
tian mission to the Americas. This, together with the impact of explo-
ration in the New World, were factors influencing Bishop Louis
William Dubourg, S.S. to invite Mrs. Elizabeth Seton to Baltimore
(1808) to establish a school and later a sisterhood. Later Dubourg
also invited Felix de Andreis, C.M., and Joseph Rosati, C.M., to estab-
lish the first Vincentian mission in North America (1815).5
The French Sulpicians befriended Elizabeth Ann Seton and were
instrumental in obtaining the rule of Vincent de Paul for the Sisters
of Charity of Saint Joseph's, the first religious community of women
founded in the USA (Emmitsburg, 1809). That foundation gave birth
to several other communities also called Sisters of Charity which
began at New York (1817); Cincinnati (1829); Convent Station (1859);
Greensburg (1870); and at Halifax (1849) the Sisters of Charity of the
Immaculate Conception (Canada, 1854) which begot the Religious of
Notre-Dame-du-Sacr6-Coeur (Canada, 1924). These now form the
Elizabeth Seton Federation that began in 1947 as a concerted effort
to promote the Seton cause for canonization. Today these communi-
ties, and others sharing the Vincentian tradition of charity are united
in ongoing collaboration.
Trends toward exploration and colonization also had an impact
on the development of Vincentian communities such as the Sisters of
Charity of Saint Vincent de Paul of Zagreb (Croatia, 1856) and the
Sisters of the Eucharist (Macedonia, 1889).
The ecumenical appeal of Vincentian service inspired Florence
Nightingale and also led to the initiation of lay Deaconesses of the
Protestant Church (Germany, 1836), in addition to the Society of the
Holy Cross (England, 1855) for Anglican clergy. After his conversion
to Christianity through the Miraculous Medal, Alphonse Ratisbonne
founded two communities to promote understanding between Chris-
5 John Rybolt , C.M., "Three Pioneer Vincentians," Vincentian Heritage
14, no. I (Fall 1993): 153-168.
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tians and Jews: the Notre Dame of Sion (Paris, 1843) and the F__
of Sion (Paris, 1852).
Twentieth Century
Among the newest branches of Vincentian charity are the Sons
of Charity (France, 1914) dedicated to serving the poor; the Mission-
ary Catechists ( Panama , 1950) who do pastoral ministry and cate-
chesis in Panama; the Missionaries of Marv Immaculate, Servants of
Workers (Spain, 1952) who evangelize working youth.
Family Groups
Several family groups are especially noteworthy within the ex-
tended Vincentian Family. Among the oldest, is the Strasbourg line
emanating from the Sisters of Charity of Strasbourg (France, 1734)
whose spiritual descendants (dispersed during the French Revolu-
tion) now comprise nine communities known as the Vincentian Fed-
eration of Austria and Germany, united under the patronage of
Vincent de Paul. The Sisters of Charity of Graz (Austria, 1841) sprang
from the Strasbourg root through a branch at Munich and later
united to the French Daughters of Charity in 1850. Sister Brandis
became their first visitatrix and in 1878 founded a lay group of vis-
iting nurses to assist the sick that developed into the Mariaschwest-
ern, a community of women religious (also known as Sisters of Mary
of the Miraculous Medal). In 1979 Mother Suzanne Guillemin, D.C.,
received seventy- nine sisters from the Austrian province of the Mar-
iaschwestern community into the Daughters of Charity of Paris.
After reading a biography of Vincent de Paul, Bishop Clemens
Droste zu Viscering was so inspired that he founded the Sisters of
Mercy of Munster, (Germany, 1808) to serve the poor, sick, and
needy. The bishop incorporated Vincentian concepts in the rule he
compiled. That rule became the model for other founders, especially
Bishop Joannes Zwijsen who instituted several communities in Hol-
land from this root. Peter Joseph Triest wanted to replicate the spirit
of Vincent de Paul, so he initiated three congregations in Belgium to
serve the poor.
Seeking to preserve the faith among Catholic peoples by engen-
dering a missionary spirit within the faithful, the family of Trinitar-
ians (USA) established by Thomas A. Judge, C.M., includes: the
Missionary Cenacle Apostolate (New York, 1909); the Missionary Sis-
ters of the Most Blessed Trinity (Philadelphia, 1912): the Missionary
Servants of the Most Holy Trinity (Mobile, 1929); and a recent lay
branch, the Blessed Trinity Missionary Institute (New York, 1964).
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THE VINCENTIAN TRADITION CONTINUES TO GROW
At least one hundred communities have been identified that have
Vincent de Paul as congregational patron. Belgium has had more
than fifty diocesan communities known as the Sisters of Charity of
Saint Vincent de Paul. Sons and Daughters of Vincent de Paul's own
foundations have established approximately sixty distinct communi-
ties in at least nine countries throughout the globe, with one-third of
these located in China.
Approximately forty founders/foundresses have either adapted
the Common Rules of Vincent de Paul, or adopted them as the way of
life for their community. These include the Daughters of Charity of
the Most Holy Annunciation of Ivrea (Italy, 1744); the Anglican Com-
munity of Saint Mary, Peeksville NY (USA, 1865); the Sisters of Char-
ity of Cardinal Sancha (Cuba, 1869); the Sisters of Providence of
Holyoke, MA (USA, 1892); and the Institute of Charity (Brazil, 1928).
Missionary Evangelization
Louise de Marillac and Vincent de Paul themselves sent their
sons and daughters as missionaries into Poland, Ireland, and Mada-
gascar where native communities were subsequently established.
These include the Sisters of the Holy Faith (Ireland, 1867); the Sisters
of Charity of Saint Vincent de Paul of the Uniate Rite (Poland, 1926);
and the Little Sisters of Marv Immaculate (Madagascar, 1934) who
united with the Daughters of Charity of Paris in 1963.
The Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of Satu-Mare
(Romania, 1842) established a mission in the United States that
became two diocesan congregations: the Vincentian Sisters of Char-
ity (Pittsburgh, 1902; Bedford, 1928). Jose Vilaseca, C.M., founded
the Hermanos Josefinos (1872) and the Hermanas Josefinas (1877),
in order to fill the gap left by foreign clergy and religious expelled
from Mexico. Vincent Lebbe, C.M., created the Congregation of Saint
John the Baptist (China, 1928) and the Little Sisters of Saint Theresa
of the Child Jesus (China, 1929). These congregations provided indig-
enous clergy that preserved the faith in China despite Communism.
Other establishments according to the Vincentian charism in
missionary areas include the Sisters of the Immaculate Conception
(China, 1901); Daughters of the Sacred Heart (China, 1914); Daugh-
ters of Saint Anne of Kanchow (China, 920); the Vincentian Congre-
gation (India, 1927); the Daughters of Mary, Mother of Mercy (Nige-
ria, 1961); the Missionary Sisters of the Poor of Christ (Philippines,
1978); and the Missionary Sisters of the Presentation (El Salvador,





When completed, the report of The Family Tree Project will
become a point of reference for community leaders, members, and
scholars. As the only international compilation to date of all the com-
munities currently known to belong to the extended Vincentian fam-
ily, it will be a unique resource for additional research.
Dissemination
This report, although not presumed to be exhaustive, will contain
a concise summary of each community describing its foundation
(date, place, and by whom), its mission, and current location of gen-
eralate (if extant). To facilitate further research, bibliographic data
will he provided for each entry, plus an index. Appendices will
include listings of communities chronologically by criterion and
addresses of international resource groups dedicated to Vincentian
studies.
The VS1 plans to disseminate the report of the Family Tree
Project as the first volume in its new monograph series, projected for
publication in 1995. The Vincentianr Heritage will announce its publi-
cation and information about ordering it.
Conclusion
The VS1 earnestly hopes that The Vi ► tcentian Family Tree mono-
graph may nurture our appreciation of the timeless vision of Vincent
de Paul. May we be inspired to keep the flame of his zeal alive by
continuing his dynamic legacy of evangelization and charity - ever
adapting it to changing social needs!
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L Image de la Coquille
chez Monsieur Vincent
par Gerard van Winsen, C.M.
Quand le Iimacon remarque le danger, it se retire clans sa coquil-
le. Ainsi it est devenu l'image de quelqu'un qui reste chez soi Bans
son logis. Dans ce sens Monsieur Vincent emploie trois fois cette
image clans ses lettres et une fois dans une conference, mais chaque
fois avec quelque petite nuance.
La premiere fois nous trouvons l'image dans une lettre a Ber-
nard Codoing , superieur de la rnaison de Rome. Le cardinal Fran-
cois-Antoine Barberini (1597-1646), frere d'Urbain VIII, lui avait
demande des missionnaires pour son seminaire diocesain. Monsieur
Vincent connaissait bien le caractere fougueux et versatile de Mon-
sieur Codoing. Dans sa lettre ' du 15 juillet 1644 le Fondatcur lui
inculque que les conditions du cardinal pour accepter le seminaire ne
peuvent pas etre opposees a la maniere de vie de la Congregation:
Que si cela etait, 0 Dieu!, it vaudrait biers mieux nous serrer
darts noire petite coquille. A Dieu rte plaise qu'aucun motif
humain noes fosse reldcher en quelque affaire qu'on a estime
de Dieu!
A maintes reprises Monsieur Vincent clarifie clans cette lettre sa
these qu'on ne doit rien changer aux usages de la Compagnie. 11 faut
rester clans sa coquille, c'est-a-dire ne rien modifier dans les structu-
res de la Compagnie, parce qu'elles sont voulues par Dieu.
La deuxiemc fois que nous trouvons l'image de la coquille c'est
dans une lettre a Monsieur Edme Menestrier , superieur d'Agen. En
1659 celui-ci s'inquietc sur cc qu'il doit faire si la duchesse d'Aiguil-
Ion vient a son duche, ou mcme si la cour vient. Monsieur Vincent lui
repond le 9 juillet 1659 2 quit n'a pas entendu dire que la duchesse v
ira mais le cas echeant it faudra lui rendre une visite, mais sans pom-
pes, parce qu'elle n'aime pas (a.
Quant a la cour Monsieur Vincent est tres net dans sa reponse et




Pour la cour, c est un autre of faire, on plutot c est ou vous
n'avez rien a faire, ni de visite a rendre. Vous n'avez qu'a
demeurer en votre coquille.
Par la comparaison avec la coquille Monsieur Vincent dit claire-
ment a son confrere: restez chez vows sans rien faire.
La troisieme fois que nous trouvons l'image de la coquille dans
les lettres du Fondateur c'est dans celle du 25 avril 1659 a M. Guil-
laume Desdames en Pologne 3. Par l'image de la coquille M. Vincent
decrit ici ]'attitude d'une personnne, qui reste tranquille dans des cir-
constances tres difficiles, mais qui s'abandonne a la Providence et
sera pret pour agir a l'heure voulue par Dieu:
Le bon Dieu ne se gouverne pas dans ses (vuvres selon nos
vues et nos souhaits. Nous devons nous contenter de faire
valoir le peu de talents qu'il nous a mis en main sans nous
mnettre en peine den avoir de plus Brands on de plus etendus.
Si nous sommes fiddles en peu, it nous constituera sur beau-
coup; inais cela est de son ressort et non pas de nos soins.
Laissons-le faire et resserrons-nous dans noire coquille. [...J
Of frons-nous a lui pour tout faire et pour tout sou f frir a sa
gloire et a 1 edification de son Eglise. 11 e'en vent pas davan-
tage. S'il en desire les effets, ils sont en lui et non pas en nous.
Elargissons fort notre cceur et notre volonte en sa presence,
sans nous determiner a ceci on a cela jusqu a ce que Dieu aura
parle.
La quatrieme fois nous trouvons ]'image de la coquille dans la
fameuse conference du 6 decembre 1658 sur la fin de la Congregation
de la Mission. Dans le passage que nous citons Monsieur Vincent
s'oppose aux confreres qui veulent detourner les autres de la fin de la
Compagnie et de ses oeuvres. C'est le Fondateur lui-meme qui nous
explique dans quel sens pejoratif it emploie ici la comparaison de la
coquille:
Mais qui sera-ce qui nous detournera de ces biens commen-
ces? Ce seront des esprits libertins, libertins, liberties, qui rte
demandent qua se divertir, et, pourvu qu'il v ait a diner, ne se
mettent peine d'autre chose. Qui encore? Ce seront... 11 vaut
inieux que je ne le dise pas. Ce seront des gens mitonnes (il
disait cela en mettant les mains sous ses aisselles, contrefai-
sant les paresseux), des Bens qui n'ont qu'une petite peripherie,
qui bornent leer vue et lours desseins a certaine circonference
oit ils s'enferment comme en un point; ils rte veulent sortir de
la: et si on leur rnontre quelque chose at deli et qu'ils s'en
3 VII, 514.
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approchent pour la considerer, aussitit its retournent en leer
centre, comme les limacons en leur coquille.
.Kota qu'en disant cela, it Iaisait de certains gestes de mains et
des mouvements de tete, et avec une certaine inflexion de voix
dedaigneuse, en sorte que cela exprimait mieux ce qu'il voulait
dire que ce qu'il disait 4.
Ainsi nous avons pu constater que Monsieur Vincent sait em-
ployer ]'image de la coquille en diverses circonstances pour mieux
exprimer ses pensees ou meme ses sentiments.
4 XII, 92-93.
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dans les Balkans
par Yves Danjou, C.M.
"Intervention au symposium universitaire international sur la Bulgarie,
organise les 19 el 20 mars 1994 , a la Sorbonne,
par la Societe Francaise des Amis de la Couronne de Bulgarie".
Cette presentation des Lazaristes dans les Balkans reste limitee
daps ses ambitions. Les Lazaristes, en effet, n'ont jamais ete presents
sur le territoire de la Bulgarie actuelle. Leur action s'est deroulee
principalement dans la partie meridionale des Balkans, region ap-
pelee communement Macedoine a l'interieur de 1'Empire ottoman qui
y gardera son emprise jusqu'en 1912.
Au XIXe siccle, dans cc coin de 1'Europe, les races et les confes-
sions religieuses se melangeaient de facon inextricable au point que
son appellation regionale pretera son nom a une preparation culi-
naire bien connue. Cependant on ne peut oublier que 1'element slave
y predominait. La Russie, victoricuse des Turcs, en profita, en 1878,
pour imposer le traite ephemere de San Stefano visant a creer une
gi ande Bulgarie qui aurait ete de la Mer Egee jusqu' aux montagnes
albanaises.
Mon propos nest pas de rentrer dans les problemes politiques de
cette epoque dont les influences se font encore sentir aujourd'hui.
Mon but est de montrer comment les Lazaristes, au cours du siede
dernier, ont ete amenes a s'interesser a 1'evangelisation des popula-
tions de langue bulgare qui se repartissaient depuis la Thrace jus-
qu'au sud de 1'ancienne Yougoslavie.
Les Lazaristes a Constantinople
La realite de I'Empire ottoman qui s'imposait alors a cette partie
do l'Europe explique 1'influence de Constantinople dans cette histoire.
Lorsque les Lazaristes s'v installent en 1783, a la suite des Peres
Jesuites, ils n'ont pas d'autre ambition que de venir en aide aux
catholiques presents dans la capitale de 1'Empirc ottoman. L'educa-
tion et l'enseignement leur semblent le moyen le plus efficace pour
realiser cc but.
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C'est ce qui explique 1'importance que les Lazaristes preterent a
la culture comme moyen d'evangelisation. Its furent les promoteurs
du mouvement bulgare vers l'Eglise catholique sans l'avoir cherche
veritablement, simplement a partir de l'interet pone a la langue bul-
gare et a la culture dont elle est porteuse. 11 est certain que les eve-
nements les y aiderent beaucoup. En effet, le reveil national bulgare,
favorise par la decadence de I'Empire ottoman, se forma au milieu
du XIXe siecle dans le reject de l'imperialisme culturel grec.
L'hellenisation du peuple bulgare et la disparition progressive de
sa culture se developperent a partir de 1396 lorsque, avec la domi-
nation turque, 1'Eglise hulgare fut soumise a 1'autorite du Patriarche
grec de Constantinople. A la fin du XVIIIe siecle le grec etait devenu
la langue officielle et rares etaient crux qui pouvaient lire alors 1'al-
phabet bulgare. Un tel etat de fait explique le retentissement de l'ou-
vrage redige en 1762 par le moine Paisij sur l'histoire du peuple
bulgare. Le desir d'une renaissance intellectuelle s'empara alors des
curs et s'imposa aux esprits. En 1835 la premiere ecole bulgare
s'ouvrait a Gabrovo.
Dans un tel contexte, l'Eglise catholique devint un pole d'attrac-
tion important. Soutenue par les puissances occidentales, elle jouis-
sait aussi d'une autorite morale incontestable qui rappelait a de
nombreux Bulgares les relations parfois etroites qui existerent dans
le passe entre le trone de Bulgarie et la papaute. Le roi Pierre, par
exemple, en 927, recut sa couronne de Rome malgre l'autorite admi-
nistrative de Byzance dont it dependait.
Plusieurs missionnaires lazaristes releverent les marques de sym-
pathie naturelle qu'ils recurent des chretiens bulgares des que ceux-ci
echappaient a la vigilance de ]a hierarchic grecque. C'etait une facon
pour eux d'exprimer leur identite. La rupture entre l'Eglise grecque et
1'Eglise bulgare etait d'autant plus inevitable que deux decrets du sul-
tan Abdoul Medjit, en 1838 puis en 1856, accordaient la liberte de
conscience et de culte aux peuples de son empire. A Constantinople,
les Bulgares s'etaient organises en communaute religieuse distincte.
Its se retrouvaient dans leur petite eglise Saint-Etienne, erigee en
1848, et se consideraient comme les representants du peuple hulgare.
Influence du Pere Bore
Les relations entre Bulgares et membres de l'Eglise catholique se
multipliaient d'autant plus facilement que les Congregations religieu-
ses etaient nombreuses a se partager paroisses, ecoles et hopitaux,
s'adressant souvent a tout le monde sans distinction de religion ou de
confession. De temps a autre on s'adressait a des missionnaires pour
obtenir une intervention efficace. Ainsi, en 1855, le Pere Eugene Bore
(1809-1874), superieur des Lazaristes de Constantinople, intervient
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en faveur de deux notables de Svichtof condamnes au bagne sur de
faux temoignages de la part des Grecs. 11 put le faire grace a ses rap-
ports cordiaux avec Ali Pacha, alors ministre des Affaires 1 3 trangeres.
Le Pere Bore etait conscient de l'interct de sa demarche puisqu'il
ecrit dans sa relation de 1856: "Ce fait aura chez les Bulgares un
retentissement qui pent etre avantageux pour I'avenir". Le Pere Bore
joua un role important et initial sur l'attirance des Bulgares vers le
catholicisme a cause de circonstances particulieres de lieu et de
temps. Ami de Felicite de Lamennais, ii avait passe sa jeunesse a
Angers puis a Paris au contact de ce cercle d'etudiants fervents et
zeles dont l'influence marquera le catholicisme francais, comme
Montalembert ou Lacordaire. Professeur suppleant d'armenien au
College de France, it fut charge par le gouvernement francais, en
1847, d'une mission en Terre Sainte dont le rapport jouera tin certain
role dans le declenchement de la guerre de Crimee (1855-56).
Cette derniere etude permit plus tard a Monsieur Bore , installe a
Constantinople, de bien situer les rapports du pcuple bulgare avec la
Russie. Celle-ci, en effet, grace a sa langue, a sa religion et a son puis-
sant patronage, participa de facon non negligable au reveil politique
des Bulgares duns la premiere moitie du XIXe siecle. Son influence
se transforma souvent en intrigue nefaste comme le prouve la dispa-
rition de Mgr Sokolski, premier archeveque des Bulgares Unis, em-
porte a Odessa par un navire russe le 18 juin 1861. Cependant le
prestige russe s'affaiblit sericusement a la suite de la guerre de
C rimee et du traite de Paris (1856). Ce declin decouragea de nom-
brrux Bulgares a attendre de la Russie une aide efficace dans leurs
efforts de liberation.
Les publications de Dragan Tsankof
Monsieur Bore qui s'etait decide, aprCs un voyage en Perse, a
entrer dans la Congregation de la Mission en 1850, eut l'occasion
d'entrer en contact avec Dragan Tsankof. Celui-ci, ardent patriote,
s'etait devoue a l'emancipation politique et religieuse de la Bulgarie.
Auteur de I'une des premieres grammaires bulgares publiee a Vienne
en 1852, it desirait creer une imprimerie. En cherchant a monter a
Constantinople un atelier de typographic, projct contre par le Patriar-
cat grec, it entra en relation avec les Lazaristes de Constantinople.
Ceux-ci, en effet, avaient remis en valcur leur imprimerie fondee
des leur arrivee a Constantinople et fermce peu apres a cause des
revolutionnaires francais. En 1843, le Pere Leleu (1800-1846), supe-
rieur de la Mission, avec une aide du ministre Guizot, fit installer
cctte imprimerie dans la residence des Lazaristes, dans la crypte de
leur eglise SaintBenoit. Dragan Tsankof Y trouva l'accueil necessaire
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pour realiser ses projets en meme temps qu'il subvenait a ses besoins
en dormant des lecons de bulgare au college de Bebek, situe au bord
du Bosphore a tine quinzaine de kilometres de Constantinople et
dirige par Monsieur Bore.
Tsankof petit faire paraitre ainsi plusicurs de ses livres. II vcut
cependant crccr tine veritable presse hulgare, la feuille existante
alors, le Tsarigradski vestriik, se limitant a traduire les nouvelles et
faits divers de la presse Irangaise. Le 28 mars 1859 parait le premier
numero de Boulgaria, journal hebdomadaire avec Tsankof comme
redacteur et administrateur. Ce journal paraitra regulierement jus-
qu'au 24 mars 1861.
Tsankof fora de cc journal non sculement tin organe d'inlorma-
tions generales, mais aussi un moven de culture religicuse visant a
mettre en valcur Ics relations de l'Eglise catholique avec la nation
bulgare. Le Perc Bore s'en explique au Supericur General des Laza-
ristes, le Pere Etienne a qui it succedera en 1874: "La Bulgarie parait
chaque semainc a Saint-Benoit avec beaucoup d'elegance tvpographi-
que. Elle a un bulletin supplementaire pour les nouvelles politiques et
commerciales. Chaque numero conticnt un ecrit au point de vue
national sur les evenements de I'Empirc et de 1'exterieur. Sous le titre
de Documents, sous les actes nationaux des premiers rapports des
souverains bulgares avec Rome peuvent convaincrc que la Nation a
cte ilorissante et prospcre tout le temps de son union au centre de
I'unite".
Tsankof est plus dour pour la controverse que pour la recherche
historique. La plupart des savants articles qu'il fait paraitre sont dus
a 1'erudition d'un autre Lazariste, le Pere Jean-Claude Favevrial
(1817-1893). Celui-ci d'une culture tres variee et parlant bien le hul-
gare, ecrit enormement. On garde de lui 1'edition en bulgare d'un
Manuel de politesse et un livre de Dialogues lranco-bulgares ainsi que
Ic Grand catechisnme raisoline a l'usage des Bulgares Urns publie en
1862.
La creation de la communaute
des Bulgares Unis
Quciques jours apres son passage au catholicismc, en 1855,
Tsankof confic au Pere Bore que plusieurs de ses compatriotes sont
decides a limiter. Deja l'encvclique de Pic IX aux Orientaux, In
suprema Petri (6 janvier 1848), avail suscite un tel interet qu'en 1853
I'eveque Benjamin exprima son desir de se rattacher a Rome. Exile
dans un monastere pros de Samokov, it reussit grace a l'intervention
dti Pere Lepavec a se refugier a Constantinople ou it fit son abjura-
tion.
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De plus, de nombreux Polonais, suite a ('insurrection polonaise
de 1830, s'etaient refugies a Constantinople. Organises autour du
prince Adam Czartoryski, ils s'etaient regroupes sur un terrain de 500
hectares cede par les Lazaristes, a une quinzaine de kilometres du
Bosphore et de la Mer Noire. C'est a cet endroit ou Sc dressait la
ferme de St. Vincent d'Asie que Monsieur Bore avail revs de consti-
tuer une nouvelle La Chesnaie a l'image de la propriety de Lamennais
dont it gardait tin souvenir profond. A partir de ce village appele
encore aujourd'hui Village des Polonais (Polonezkov), ils eurent une
influence sur un certain nombre de Bulgares, persuades qu'ils n'a-
vaient plus rien a attendre de la Russie et qu'en etant catholiques its
n'auraient plus d'impots religieux a payer au patriarcat grec tout en
reclamant la protection des diplomates fi-an4ais.
C'est dans ce contexte que, par l'intermediaire du Pere Bore, une
demande de rattachement a I'Eglise catholique fut remise a Mgr Bru-
noni, Vicaire Apostolique de Constantinople. Le 30 dycembre 1860,
une delegation se presenta officiellement a 1'eveche avec une lettre
signse de 3.000 Bulgares demandant leur adhesion a 1'Eglise catholi-
que. A leur tete se trouvait un archimandrite, Josif Sokolski. Celui-ci
fut choisi, malgre ses 72 ans, comme responsable de cette nouvelle
communaute de Bulgares Unis. Accompagne de son diacre, RaphaIl
Popov, de deux laics, Dragan Tzankof et le docteur Mirkovitch, ainsi
que du Pere Bore faisant office de traducteur, it fut consacre eveque
a Rome par Pie IX lui-meme, le 14 avr-il 1861.
Malheureusement, pcu apres, it disparut, enleve a bord d'un
navire russe. La petite communaute des Bulgares Unis accusa d'au-
tant plus difficilement le coup qu'il fut difficile de lui trouver un suc-
cesseur. Peter Arabadzipski, ancien eleve de la Propagande, choisi
par Rome pour le remplacer, repugna a adopter le rite bulgare et ne
tarda pas a donner sa demission. A sa suite, 1'archimandrite Malczyn-
ski ne fut accepts ni par les fideles bulgares, ni par la Sublime Porte
a cause de ses origines polonaises.
Ce fut des moments tres difficiles pour les Lazaristes, en parti-
culier pour les Peres Bore et Faveyrial, qui furent accuses d'entretenir
une opposition par leur souhait de voir etablir une hierarchic verita-
blement bulgare. Sous 1'influence du Pere d'Alzon, fondateur des
Peres Assomptionistes, et de son confrere le Pere Galahert, le Pope
Raphail Popov, cure d'Andrinople, fut nomme en 1864 responsable
des Bulgares Unis. Parlant de l'union, le Pere d'Alzon confiera par la
suite a la Propagande que "la methode des Lazaristes...etait a coup
sur la meilleure pour ramener les populations a la veritable foi"
(I. Sofranov, Histoire du nzouvement bulgare vers l'Eglise catlzolique




Le mouvement d'union qui se produisit a partir de la capitale de
I'Empire ottoman ne doit pas faire oublicr cc qui se passait dans les
provinces, en particulier autour de Salonique ou se trouvaient les
Lazaristes depuis la fin du XVIIIe siecle. Ceux-ci restaient fideles a la
methode missionnaire de leur fondateur, St Vincent de Paul, basee
sur la visite des villages, la predication populaire et la formation du
clerge local. Its realiserent par leurs rencontres personnelles sur le
terrain cc que leurs confreres faisaient a Constantinople par leur
ouverture a la culture bulgare.
Ainsi, en 1858, dans la petite ville de Koukouch (en grec Kilkis),
situee a une quarantaine de kilometres au nord de Salonique, lorsque
les habitants bulgares chasserent de leurs eglises et de leurs ecoles les
pretres et les professeurs grecs, ils s'adresserent naturellement aux
Lazaristes de Salonique, en particulier au Pere Turroques. La suppli-
que datee du 13 juillet 1859 fut envoyee par les soins de cc dernier au
Vicaire Apostolique de Constantinople. Ainsi debuta le premier mou-
vement de l'union des Bulgares au catholicisme et plusieurs villages
voisins de Koukouch ne tarderent pas a faire la meme demarche.
En Macedoine occidentale, le meme mouvement se produisit, en
particulier a partir de Monastir. Le conflit bulgaro-grec s'etait mani-
festo des 1850 et les Lazaristes qui s'y trouvaient au service des fide-
les latins furent amenes par la force des evenements a participer a
1'union bulgare. En 1864, le Pere Lepavec, malgre ses 54 ans, se met
au bulgare et recoit l'adhesion d'une vingtaine de villages autour de
Monastir, groupant un ensemble de 6.000 fideles. Cela ne se fait pas
sans mal car les exactions provoquees par des calomnies ou suscitees
par 1'appat de l'argent ne manquent pas. A Stragovo, le Pere Lepavec
a bien des difficultes a proteger le pope Dimo que l'eveque grec a
menace d'assassiner. Une autre fois, it est amene a prendre la defense
de deux jeunes bergers bulgares dont l'un out la poitrine brulee au fer
rouge.
Pour suivre cc mouvement, les missionnaires lazaristes s'interes-
sent de plus en plus a la langue bulgare. Le Pere Lepavec fait impri-
mer a Vienne une traduction du Petit Catechisme du diocese de
Constantinople tandis qu'un de ses confreres d'origine lithuanienne,
le Pere Stasionis, entreprend de traduire la vie des saints nationaux,
en particulier celle des saints Cyrille et Methode.
Cependant, cela ne suffisait pas a ancrer la foi catholique parrni
ces villageois. Le passage de l'orthodoxie au catholicisme se faisait
parfois moins pour des raisons theologiques que par attachement a la
langue bulgare ou pour echapper a la simonie de certains eveques
grecs. C'est pourquoi, des 1861, le Pere Lepavec rove d'ouvrir un
seminaire pour former les futurs responsables de 1'Eglise bulgare. En
vue de cela, it pousse son confrere le Pere Cassagnes a organiser un
internat en 1864 afin de recevoir des eleves susceptibles de devenir
instituteurs ou pretres.
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Le meme besoin se fait sentir a Salonique ou le cure, le Pere Tur-
roques, vient d'accueillir un jeune confrere italien plein de zele,
Auguste Bonetti. On y ouvre, des que possible, des ecoles et bientot
un internat destine a devenir seminaire. Celui-ci est transfers dans la
campagne de Zeitenlik, dans la banlieue occidentale de Salonique. Le
2 octobre 1864, le Pere Bore, au retour d'une mission en compagnie
du Pere Bonetti a Yenidje, village nouvellement passe au catholi-
cisme, benit officiellement cette maison qui devint plus tard un haut
lieu de formation des pretres bulgares. Deja a 1'epoque, le jeune
Lazare Mladenoff y fit ses etudes. 11 y revint apres sa consecration
episcopale dans 1'6glise de Saint-Benoit a Constantinople, jeune eve-
que de 29 ans, responsible des Bulgares de Macedoine.
C'est a ce moment-la que le Pere Bonetti, devenu sup6rieur de la
mission, construit le veritable seminaire bulgare de Zeitenlik, tandis
que les Assomptionistes en fondent un autre a Andrinople. Nous
sommes en 1885. Le seminaire, bati de main de maitre par le frere
Aubaner, est apte a recevoir les futurs candidats au sacerdoce, tandis
que le Pere Bonetti recoit la consecration episcopale dans la chapelle
des Lazaristes a Paris pour devenir Vicaire Apostolique de Macedoine
avant d'etre nomme, en 1887, Delegue Apostolique de Costantinople.
La situation, it faut le reconnaitre, est difficile. Les bitiments dont
une pantie est encore visible aujourd'hui sont vastes et beaux, mais
les ressources sont d'autant plus limitees que Mr Bonetti garde la
haute main sur les finances. Heureusement, l'arrivee du Pere Louis
Droitecourt, ancien professeur au petit seminaire de Soissons, per-
met d'assainir la situation.
Les etudes et les exercices au seminaire de Zeitenlik doivent
naturellement se faire en bulgare. Les pretres qui s'en occupent sont
donc invites a se rattacher au rite bulgare. C'est ce que fait, avec le
Pere Prosper Morel, le Pere Felix Gorlin, superieur du seminaire de
1887 a 1892.
Dans le meme temps, le Pere Joseph Alloatti, qui missionne avec
ardeur dans la region de Koukouch se decide a fonder une congre-
gation feminine bulgare, les Soeurs Eucharistines, en s'inspirant des
regles des Filles de la Charity. Une de ses soeurs, Eurosie, conseillee
a Turin par Don Bosco, accepte d'en prendre la direction. Le jour de
Piques 1889, quatre Soeurs recoivent 1'habit religieux en meme temps
qu'Eurosie qui prend le nom de Marie-Christine de Jesus. En 1964,
Mgr Kourteff, Exarque des Bulgares Unis a Sofia, fit imprimer des
images pour prier en vue d'obtenir la beatification du Pere Alloatti et
de sa soeur.
Parmi les superieurs du seminaire de Zeitenlik, on releve le nom
du Pere Antoine Destino. Avant d'etre place a Salonique, i1 se trouvait
a Akbes, en Syric ou it enseigna la theologie au Pere Charles de Fou-
cauld. Cc dernier, en 1892, ecrivait a son sujet: "Cette semaine,
revient le pere lazariste, superieur d'Akbe... Depuis plus d'un an, it
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etait arrange, parait-il, qu'il m'enseignerait la theologie; it a ete pro-
fesseur de theologie a Montpellier et est fort savant. C'est un Napo-
litain" (R. Bazin, Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ennite
au Sahara, Paris, Pion, 1921, pp. 121-122). Peu apres le Pere Destino
arriva a Zeitenlik le Pere Emile Cazot, un solide Lorrain et futur assis-
tant de la Congregation de la Mission et directeur des Filles de la
Charitc. 11 assura le plus long superiorat puisqu'il resta a Zeitenlik de
1897 a 1914. Grace a lui, le seminaire trouva une certaine aisance et
un rayonnement de valour.
Le seminaire bulgare de Zeitenlik continua hardiment son role
de formation malgre les difficultes financieres et les tensions internes
provoquees par le manque d'homogeneite du corps professoral et les
tiraillements d'ordre ecclesiastique. La defection en 1895 de Mgr Mia-
denoff qui aimait se retirer a Zeitenlik fut un des episodes les plus
penibles. Malgre tout, le bien continua a se faire puisque, de 1900 a
1912, onze pretres celibataires y furent formes. Dans le meme ordre
d'idee, nous pouvons relever qu'a la fin de 1889 le Vicariat Apostoli-
que de Macedoine se composait pour 975.000 orthodoxes et 30.000
musulmans de 26.000 catholiques assistes de 43 pretres bulgares et 7
pretres strangers pour 33 eglises ou chapelles (statistiques donnees
par A. Droulez, Histoire de la Mission Bulgare de Macedoine, Istanbul,
1943, p. 65).
Aujourd'hui
La guerre de 1914 marque la fin du seminaire de Zeitenlik dont
les locaux sont occupes par des Grecs de Smyrne refugies au moment
de la prise de Bette ville par les Turcs en 1923. Les changements de
population par transfert ou par assimilation qui s'imposent alors
expliquent la disparition en Macedoine des Bulgares et, par 1a-meme,
de la mission bulgare dirigee par les Lazaristes. Ceux-ci, desormais
de rite latin, y sont toujours presents. Dans la Macedoine de l'ex-
Yougoslavie Monastir est devenu Bitola avec une residence lazariste.
A Salonique ou plutot Thessalonique, les Lazaristes grecs dirigent la
paroisse.
Zeitenlik dont le dernier superieur, le Pcre Saliba, fut tue par une
bombe en 1940, a ete integre a la ville en 1935 et une chapelle
moderne marque l'emplacement de l'ancien seminaire bulgare. Au
coeur d'Istanbul, l'antique Constantinople, le college Saint-Benoit,
tenu par les Lazaristes, continue Son wuvrc avec pros de 1.600 ele-
ves. Le Pcre Dimitri Bogdanof, ancien eleve de Zeitenlik, y demeurait.
En qualite d'archimandrite, it avait en charge la petite eglise des Bul-
gares catholiques situee a une centaine de metres du college. Il est
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La Congregacion de la Mision
ejemplo de sociedad
de Vida Apostolica
por Miguel P. Flores, C.M.
Las Tendencias "RELIGIOSIZANTES"
historicas y la nueva situacion
Las actuales Sociedades de vida apostolica, llamadas Comunida-
des de vida comun sin votos del C6digo de 1917, se han ido abriendo
camino en el ambito del Derecho Canonico hasta conseguir una con-
figuraci6n canonica aceptable, lo cual no quiere decir que todas las
cuestiones que se plantean esten plenamente resueltas, como vere-
mos mas adelante.
La preferencia que por el estado religioso ha tenido la legislacion
can6nica desde el Concilio Laterano IV (1215), - que prohibi6 fun-
dar nuevas religiones y formular nuevas Reglas -, hasta las disposi-
ciones de San Pio V en 1566 y 1568, - que no admitian mas com-
unidades que ordenes religiosas o sociedades seculares -, ha sido un
gran obstaculo para los Fundadores que no querian ni una religion ni
una sociedad secular. No querian fundar un instituto religioso para
dedicarse mas libremente al apostolado. No querian fundar una mera
sociedad secular porque deseaban que sus nuevas fundaciones fueran
comunidades de hombres muy comprometidos espiritualmente con
las exigencias de la perfeccion personal y del apostolado.
Fijemonos en san Vicente. No quiso fundar una religion por
terror a que las normal can6nicas propias de los religiosos impidie-
ran a los misioneros la movilidad y la flexibilidad que, segun el,
exigia el apostolado de la evangelizaci6n de los pobres del campo.
Quiso fundar una comunidad misionera que fuera, siguiendo el ejem-
plo do Jesus, predicando el evangelic de pueblo en pueblo, de aldea
en aldea, "repartiendo a los humildes el pan de la diviria palabra..." y,
por otra parte, quiso que en la Congregacidn se practicasen unas
determinadas virtudes, las que, segun el, debian caracterizar al misio-
nero y quiso que los misioneros vivieran conforme a los consejos
evangelicos de castidad, pobreza y obediencia para seguir las huellas
de nuestro Senor, evangelizador de los pobres. Buse6 con ahinco la
11 santa invencion" que, como el mismo san Vicente explic6 al P. Por-
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tail, consiste en tener todo lo bueno de los religiosos, sin ser can6-
nicamente tales.
Todos los cambios que la Curia Romana ha hecho, referentes a
las "comunidades seculares", han ido en la direcci6n de hacerlas
can6nicamente religiosas. Esto es lo que sucedi6 con la Constituci6n
"Conditae a Christo" de Le6n Xlll (1900). La mayor pane de las Con-
gregaciones seculares, entonces existentes, pasaron a ser can6nica-
mente religiosas. Algunas, como la Congregaci6n de ]a Misi6n y las
Hijas de la Caridad, fueron excepci6n, por querer a toda costa ser
fieles al deseo del fundador, san Vicente, Como ensen6 el Cardenal
Larraona 1.
Nuevas tendencias "religiosizantes" aparecieron en el C6digo pia-
no-benedictino de 1917. Este Codigo dedic6 el tftulo XVII del Libro I,
Parte Il a las Sociedades de vida comun sin votos. Para algunas Com-
unidades, Como las vicencianas, el titulo obligaba a hacer acrobacias
mentales para comprenderlo. Era obvio que las Comunidades vicen-
cianas hacian votos. La acrobacia consistia en hacer la distinci6n
entre votos publicos, los reconocidos y aceptados por la Iglesia, y los
votos privados, los no reconocidos ni aceptados por la Iglesia. Pero
resultaba que, si se queria aplicar el concepto can6nico de voto pri-
vado a los votos vicencianos, tampoco se conseguia claridad, porque
los votos vicencianos, los que se hacen en la Congregaci6n de la
Misi6n, no son privados can6nicamente considerados, porque no
dependen del que los hace ni el contenido, ni la duraci6n, ni la dis-
pensa, ni otros muchos aspectos, sino que estan regulados por el
derecho propio de la Congregaci6n.
No raramente surgian conflictos a la hora de aplicar los canones
del C6digo de 1917 a la Comunidades de vida comun sin votos. La
Comunidad de vida comun sin votos, si no existfa una disposici6n
expresa, tendia a seguir segun los criterios emanados de la propia
tradici6n, mientras que los Dicasterios romanos tendian a aplicar los
canones pensados pars los religiosos propiamente tales. El Superior
General de la Congregaci6n de la Misi6n, P. Verdier, se quej6 de esta
tendencia de la Congregaci6n romana en varios casos. Uno ellos se
referfa a la temporalidad del oficio del Superior que al mismo tiempo
era Rector de un Seminario. No era facil contentar a los Obispos,
disgustados por cambios demasiados frecuentes de los Rectores de
los Scminarios porque eran at mismo tiempo Superiores do la Co-
municiad.
Este Cardenal, especialista en Derecho Comparado de los religiosos,
Secretario de la Congregaci6n para los Religiosos (1952), mas tarde Prefecto
de dicha Congregaci6n, ensenb que la Congregacion de la Misi6n y las Hijas
de la Cariciad deherian haher pasado a ser Institutos religiosos. La fidelidad at
pensamiento del Fundador los ha mantenido fuera de las Comunidades reli-
giosas.
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Como es natural, los canonistas tendian a dar interpretaciones
tambien universalizantes y consecuentemente "religiosizantes". Si
eran conocedores del Derecho comun, no to Bran del Dcrecho parti-
cular de las Comunidades, ni de sus tradiciones. La refcrencia a las
Comunidadcs de vida comun sin votos, desde la normativa del Codi-
go de Derecho Canonico comun, no siempre era acertada. Se dejaban
guiar mas por ]as apariencias externas que por los contenidos teolo-
gicos y canonicos propios de las Comunidades de vida comun sin
votos. Era mas facil aplicar lo comun que respetar to particular. La
alirmacion de que estas Comunidades de vida comun sin votos se
asemejaban a ]as religiosos, se tomaba como criterio de interpreta-
cion y aplicacion mas que como una constatacion de semcjanzas mas
0 menos reales.
Las mismas Comunidades de vida comun sin votos, poco cons-
cientes de su propia identidad, asumian estilos de vida y de aposto-
lado que no permitian ver con claridad, no digo las diferencias, sino
lo propio y especifico. En nuestra Congregacion, por ejemplo, ha
habido dos tendencias: la conventual , es decir, la tendencia a dar un
sentido mas conventual a nuestro estilo de vida. Quizas el funda-
mento de esta tendencia esta en las mismas Reglas Comunes, en las
que encontramos elementos procedentes de comunidades convcntua-
les: el capitulo de faltas, la regla del silencio, por poner algunos ejem-
plos. La otra tendencia es la que podemos calificar do secular, es
decir, la que tiende a mirar mas al apostolado, a acercarse mas a]
mundo, a supeditar el estilo de vida a las exigencias apostolicas. Si
leemos ]as circulares de los Superiores Generates anteriores al Con-
cilio Vaticano 11, nos dan la impresion de que favorecen to conven-
tual. No hay muchas circulares que animen a salir de casa y darse
con decision at apostolado. Tal vez porque no era necesario, quizas
porque el peligro estaba en esa posible excesiva secularizacion o
"mundanizacion".
^Y quc dice el Vaticano II de las Comunidades de vida comun sin
votos? Si leemos atentamente los documentos, especialmente la
Constitucion Lumen Gentium, veremos que en ella, en el capitulo 111,
bajo el titulo de Religiosos, se alude a los institutos que hacen votos
y a los otros que se han comprometido mediante vinculos semejan-
tcs, aunque no scan votos (LG 44). El decreto Perfectae Caritatis
afirma que los principios dados para la renovacion de los religiosos
valen tambien para las sociedades de vida comun sin votos y para los
institutos seculares, conservando el propio caracter (PC 1).
Ademas, no obstante estas ligeras alusiones, el Concilio Vaticano
11 hizo una llamada nmuy fuerte para volver a las fuentes, a la fideli-
dad, a la idea, proposito y espiritu de los Fundadores y a las tradi-
ciones de los propios Institutos. El Codigo de Derecho Canonico
actual insiste en lo mismo (c. 578). Esta llamada ha sido la que des-
perto la conciencia del pequeno Grupo de Superiores Generales de
Comunidades de vida comun sin votos, con sede en Roma, para
hacer todo to posible, a fin de que en el nuevo Codigo de Derecho
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Canonico dichas Comunidades de vida comtin sin votos tuvieran el
lugar que les corresponde y fuera descrita de manera apropiada y
Clara la propia identidad.
Hubo tin primer esquema (1977) sobre los Institutos de vida con-
sagrada y semcjantes que fue totalmente rechazado. En este esquema
a las Comunidades de vida comun sin votos se las llamaba Socieda-
das consociadas. El t%rmino no gusto y se las dio el nombre de Socie-
dades de vida apostolica. El Grupo romano de Superiores Generales
de las antes Comunidades de villa comttn sin votos, ahora llamadas
Sociedades de vida apostolica, se reunieron para proponer a la Co-
mision redactora del nuevo Codigo los elementos que ellos creian
propios de la identidad de sus respectivas comunidades. Este Grupo
se creo en 1970. El P. Richardson, Superior General de la Congrega-
cion de la Mision, actuo como presidente del Grupo en febrero de
1978. Mas tarde se form6 una subcomision de peritos para ayudar a
los redactores de esta parte del Codigo. El P. Cecilio Parres, C.M., fue
nombrado miembro permanente de la dicha subcomision. Trabaj6
muy Bien e hizo Ilegar a la Comision redactora del nuevo Codigo la
voz de las Sociedades de vida apostolica y lograr que el texto actual,
el canon 731, recogicra sustancialmentc lo que las Sociedades de vida
apostolica deseaban que se dijera en el futuro Codigo de Derecho
Canonico. El Grupo romano de Superiores Generales de las Socieda-
des de vida apostolica llego a sensibilizar a los redactores del Codigo
acerca de la identidad de dichas Sociedades z.
Fundamentos Teologicos de las Sociedades
de Vida Apostolica
Despues de estas consideraciones historicas, creo nccesario expo-
ner, al menos de una manera general, algunos principios de natura-
leza teol6gica, de los que es necesario partir para despucs compren-
der mejor la envoltura can6nica de las Sociedades de vida apostolica.
Las formulaciones can6nicas deben ser cauces de los valores teolo-
gicos. Si no son portadores de valores teologicos, las normas cano-
nicas no sirven, nada significan de verdad, no son mas que mera
disciplina poco convincente y, to que es peor, se convierten en obs-
taculo para vivir bien el propio carisma.
Mi parecer es que las Comunidades de vida apostolica se funda-
mentan en la teologia de la Mision mas que en la teologia de la Vida
2 Mons. Lara Castillo, entonces Secretario de la Comision de Revision
del Codigo y hoy Cardenal y Presidente del Consejo Pontificio para interpretar
el Codigo, capto bien el sentido no religioso de las Sociedades de vida apos-
to,lira.
238 STUDIA
Consagrada mediante la profesion de los consejos evangelicos. Es evi-
dente que no se excluyen, pero cada una de ellas es prioritaria en su
propio campo. La teologia de la Vida Consagrada es prioritaria en los
Institutos de vida consagrada, mientras que la teologia de la Mision
debe ser la que fundamente la legislacion propia de las Sociedades de
vida apostolica. Sin salirnos del ambito del Derecho Canonico, es
facil comprobar que ]a descripcion que se hace del apostolado de los
Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida apostolica
hay dos tcologias distintas. El canon 573 describe a los Institutos de
Vida consagrada a partir de la profesion dc los consejos evangelicos.
A partir de la vivencia de dichos consejos evangelicos se lleva a cabo
el seguimiento mas cercano de Cristo, se dedican totalmente a Dios
como a su amor supremo para que entregados por un nuevo t itulo a su
gloria a la edificaeion de la Iglesia v a la salvacion del mundo, consigan
la perfeccion de la caridad en el servicio del Reino de Dios y, converti-
dos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. La
recarga de elementos teologicos es bien clara. Si leemos el canon
731, el panorama cambia. Aqui, el enfasis se pone en el fin apostolico
propio de ]a sociedad, sus miembros Ilevan vida fraterna en comun,
segitn el propio modo de vida y aspiran a la perfeccion de la caridad
por la observancia de las Constituciones.
El canon 673 concreta un poco mas el apostolado de los religio-
sos: "El apostolado de todos los religiosos consiste principalmente en el
testimonio de su vida consagrada que han de fomentar con la oracion
v con la penitencia". No es que los institutor de vida consagrada no se
dediquen al apostolado. La cuestion es saber que clase de apostolado
desarrollan y que teologia lo fundamenta. El canon 675, refiriendose
a los institutor de vida consagrada que se dedican al apostolado,
afirma que la actividad apostolica forma parte de su propia naturaleza.
Por tanto, la vida entera de sus miembros ha de estar Ilena de espiritu
apostolico y toda la acci6n apostolica debe estar informada por el espi-
ritu religiose. Su actividad apostolica ha de brotar de la union intima
con Dios y a la vez confirmarla y fomentarla. Nada de esto se dice a]
hablar de las Sociedades de vida apostolica. Se deja a los elementos
comunes de todo apostolado, a los elementos que ofrece la teologia
de la Mision v a los de la propia espiritualidad.
Si nos fijamos ahora en las Sociedades concretas, las que actual-
mente forman el grupo canonico de Sociedades de vida apostolica de
derecho pontificio, 27 masculinas y 9 femeninas, nos percataremos
de su especificidad apostolica, misionera o sacerdotal: La Congrega-
cion de la Mision, los Sulpicianos, los Eudistas, Las Misiones Extran-
jeras de Paris, los Padres Blancos o Misioneros de Africa, las Misio-
nes africanas de Leon, casi todos los Institutos Misioneros "ad gen-
tes", unos 17, Sociedad del Apostolado CatOlico o Palotinos, Sociedad
de sacerdotes del Cottolengo, etc. Es evidente que su naturaleza apos-
tolica es muy distinta del apostolado que corresponde a los grandes
grupos historicos de institutos de vida consagrada: benedictinos,
franciscanos, capuchinos, jesuitas.
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Confieso que no siempre es ficil senalar los lfmites entre el apos-
tolado de los Institutos de vida consagrada y el apostolado de las
Sociedades de vida apostolica. Hoy, bastantes Institutos de vida con-
sagrada, que pasaron al grupo de los religiosos a tenor de la Consti-
tuci6n "Conditae a Christo" de Leon XIII v a tenor del Derecho
Can6nico de 1917, se sienten un poco a disgusto dentro del C6digo
actual y aseguran que se sentirfan mas a gusto dentro de la session
11, libro II, Parte III, que trata de las Sociedades de vida apostolica.
Pero estas dificultades tambien existen cuando queremos precisar la
cristologfa y la espiritualidad de los fundadores.
Mementos esenciales de las Sociedades
de Vida Apostolica
Los elementos can6nicos positivos y esenciales de la Sociedades
de vida apost6lica son los siguientes:
1) El logro del FIN APOST6LICO por los miembros de la sociedad.
La raz6n por la que estas Sociedades nacieron y fueron aprobadas
por la Iglesia es el fin apostolico propio, no se dice que sea exclusive,
se pide que sea propio. No es diffcil precisar el fin apostolico propio,
frecuentemente constitufdo objeto del voto y ciertamente eje de todos
los demas aspectos de la vida de la Sociedad. Pensemos en la Con-
gregaci6n de la Mision . El fin apostolico esta claro en las Reglas
Comunes y en el art. 1° de las Constituciones. Otra cuestion es si a
traves de la historia la Congregaci6n de la Mision ha sido fiel o no.
Una cuestion que se plantea hoy, y con urgencia, es el de la fidelidad
al fin apostolico de la Congregaci6n, bien mediante los ministerios
tradicionales o mediante los que se deban crear, dadas las circuns-
tancias de tiempos y lugares, como se establece en el art. 2 y 13 de
las Constituciones N. en el Estatuto 1.
2) La VIDA FRATERNA EN COM(JN , segun el propio modo de vida.
Si la vida fraterna en comun cs esencial para las Sociedades de vida
apost6lica, no lo es para todos los Institutos de vida consagrada, por
ejemplo, para los Institutos Seculares, y lo es con gran densidad para
los Religiosos conventuales y con bastante menos densidad para los
Clerigos Regulares , como son los jesuitas. Para la Congregaci6n de la
Mision la vida fraterna en comun es un punto slave importante desde
los orfgenes de la Congregaci6n. Casi me atrevo a decir que el con-
trato de fundaci6n de la Congregaci6n es un proyecto comunitario de
apostolado. Creo que nunca, la Congregaci6n ha tenido, como ahora
tiene, un capftulo constitucional sobre la vida fraterna en comun. Si
algun defecto tiene este capftulo es que es un canto ut6pico.
3) Otro clcmento esenc i:tl - cl TENDER A LA PERFE( 16% DE LA
CARIDAD MEDIANTE LA OBSItRVANCIA DE LAS CONSTITuCIONI:S. Por
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tanto, en las Sociedades de vida apostolica, las Constituciones adqui-
eren un rango de especial importancia como medio para alcanzar la
perfeccion de la caridad. En cambio, segun el canon 573 § 3, los
miembros de los Institutos de vida cansagrada deben tender a ]a per-
feccion por la observancia de los consejos evangclicos y no por la
observancia de las Constituciones. Las Constituciones de los Institu-
tos de vida consagrada se consideran, pues, como un medio entre
otros. Tambien es interesante ver como la obligacion de tender a la
perfeccion, con afan, con ahinco, ha recibido ahora, en la Congrega-
cion de la Mision, el ropaje paulino de revestirse del espiritu de
Cristo (Const. art. 1).
Alguno podra decir, lo que Vd. esta afirmando son disquisicio-
nes, distinciones que solo captan los canonistas, pero a la hora de ]a
verdad todo es lo mismo. Es cierto que a la hora de la verdad todo es
lo mismo, es decir, que cuanto mas nos acerquemos a la luz de
Cristo, las diferencias desaparecen. Cuanto mas nos acercamos a luz
que es Cristo, mas nos iguala la luz de Cristo. Aqui se trata de porter
de relieve los detalles que, ciertamente pueden configurar un estilo de
vida propio, dentro del estilo de vida comun. Hay que evitar, creo, el
defecto que tiende a acabar con toda distincion y quedarnos con solo
]as exigencias comunes a todo cristiano. Es necesario mantener pru-
dentemente las diferencias para que el ser cristiano aparezca con
toda su riqueza. La Lumen Gentium en el ntimero 46 aconseja a los
"religiosos" "que pongan especial solicitud en que por medio de ellos la
Iglesia demuestre cada dia mejor a fieles e iufieles, a Cristo, va sea
entregado a la contemplacion en el ntonte, ya sea anunciando el Reino
de Dios a las turban, sanando enferrnos y heridos, convirtiendo a los
pecadores a la buena couducta, bendiciendo a los ninos v haciendo el
Bien a todos, siempre obedience a la voluntad del Padre que le envio", y
era un unico Cristo y Senor, Hijo de Dios e hijo de Maria.
4) El elemento negativo que el canon 731 explicitamente expone
es que los miembros de la Sociedades Apostolicas no hacen votos
religiosos . Negativo en la formulacion, positivo en el contenido. La
Congregacion hace votos, mediante los cuales confirma v ratifica la
obligacion de vivir en la Congregacion conforme a Cristo casto,
pobre, y obediente. El compromiso debio ya surgir cuando el misio-
nero entro en la Congregacion. Por los votos, el misionero confirma y
ratifica aquel proposito, pero la Iglesia no lo reconoce canonicamente
por leyes comunes tales votos, como reconoce los votos religiosos
que, debido al reconocimiento y aceptacion eclesial, se Ilaman votos
publicos (c. 1192 § 1).
Tampoco podemos decir que los votos no recibidos canonica-
mente o no aceptados por la Iglesia ya son votos privados. Como les
dije antes, el concepto de voto privado, explicado en el canon 1192
§1, no se aplica a los votos de la Congregacion.
El § 2 del canon 731 abre el camino para que algunas Comuni-
dades asuman los consejos evangclicos sin peligro alguno de que se
les considere Institutos de vida consagrada. Los consejos evangclicos
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se pueden asumir o no asumir. Si se acumen pueden afianzarse por
un vinculo, que puede ser el voto o puede ser de otra naturaleza. Este
parrafo parece quc no es mas que una constataci6n. De hecho "exis-
ten sociedades cuvos miembros abrazan los consejos evangelicos me-
diante un vrnculo determinado por las Constituciones".
En el caso de la Congregaci6n de la Misi6n sabemos que los
misioneros hacen voto de castidad, pobreza, obediencia y de estabi-
lidad. Nuestro voto nada tiene que ver con la legislaci6n can6nica. El
Derecho Can6nico to ignora. Son las Constituciones y las tradiciones
de la Congregaci6n las unicas ftrentes por las que podemos conocer
la naturaleza, los contenidos, y demas circunstancias que les pueden
afectar, por ejemplo, la dispensa quc s6lo el Romano Pontfficc y cl
P. General de la Congregacion la pueden conceder.
La Sociedades de Vida Apostolica
y su semejanza con
los Institutos de Vida Consagrada
^Que decir de la afirmaci6n de que las Sociedades de vida apos-
tolica se asemejan a los institutos de vida consagrada? Creo que hay
que traducir bien el termino accedunt . La traducci6n de este ter-
mino latino en las lenguas vernaculas se diferencia bastante. No es lo
mismo traducir accedunt por estar al lado o se parecen o son
semejantes . No hay que exagerar las distancias, pero tampoco acer-
carse tanto que resulte casi una identificaci6n. Pongo un ejemplo.
Entre los Institutos de vida consagrada hay algunos, los religiosos,
sobre todo los llamados historicamente conventuales, para quienes la
vida fraterna en comrin es un elemento esencial. Si comparamos a
los conventuales con los misioneros vicencianos, tambicn estos tie-
nen como elemento esencial la villa fraterna en comun. Sin embargo,
son dos villas fraternas en comOn muy distintas: una tiene como cen-
tro, precisamente la vida comrin, todo se supedita a ella, cosa que no
sucede en la Congregaci6n de la Misi6n en la que la vida en comun
esta totalmente supeditada a la misi6n (Const. art. 19). En realidad,
poco dicen la semejanza a grandes rasgos, to que interesa es lo par-
ticular. Por esto, los canones, cuando mencionan la vida fraterna en
comun, suelen matizar aludiendo at propio estilo, al propio espiritu,
a las propias tradiciones, etc.
La lectura de los canones referentes a las Sociedades de vida
apost6lica permiten ver cuantas veces remiten a lo establecido para
los Institutos de vida consagrada, pero no siempre. Tambien se
remite en algunos casos a los canones que legislan sobre el clero
secular, por ejemplo, en lo referente al plan de estudios y recepci6n
de las 6rdenes. Pero aun en cstos casos, sc da la prioridad a lo que
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las propias Constituciones disponen. Pero cuando remiten a las leyes
dentro de la parte del Derecho reservada a los Institutos de Vida con-
sagrada cabe preguntarse: Mesas leyes son tan religiosas que hacen
religiosos a los que las cumplen o mas bien son normas dadas a los
religiosos, pero que por su propia naturaleza valen para grupos seme-
jantes? Lo importante es examinar el contenido y la razon por la que
se remiten a estas leyes. Un ejemplo puede aclarar mejor esta cues-
tion. El Codigo de Derecho Canonico remite los casos de expulsion
de un miembro de una Sociedad de vida apostolica a lo dispuesto
para los miembros de un Instituto de vida consagrada. ^Cual es la
razon? A mi modo de ver, la razon es que el proceso salvaguarda
muy bien los derechos de las personas pertenecientes a cualquier
comunidad eclesial y, al mismo tiempo, los derechos de la comuni-
dad en cuanto tal. Es un proceso cuya historia ha confirmado su va-
lidez para cualquier grupo eclesial. La ordenacion material del en-
tramado de los canones y la historia del proceso hacen que estos
canones y otros se coloquen dentro de la legislacion directamente
expuesta para los Institutos de vida consagrada.
La Secularidad
de la Congregacion de la Mision
El temor a una cierta "religiosizacion" de la Congregacion de la
Mision ha creado en muchos de sus miembros una susceptibilidad
que no creo tenga hoy fundamento alguno. Tenemos, por una parte,
el Derecho Canonico que ofrece a las Sociedades de vida apostolica
un marco canonico adecuado y tenemos, por otra parte, nuestras
Constituciones que se encuadran perfectamente dentro de dicho
marco. Esto hace que el tema de nuestra secularidad se deba plan-
tear, no en la perspectiva de si somos o no religiosos, sino desde la
perspectiva de como estar presentee en el mundo y en la Iglesia. Esta
idea ya se expuso en las Constitucionales provisionales de 1968: "La
Congregacion de la Mision, enraizada, por su cardcter secular, en la
realidad humana, interviene activamente en la suerte v cambios del
mundo". Cuando la Santa Sede examino el texto de las Constitucio-
nes aprobado por la Asamblea General de 1980, se extratlo al leer que
entre las caracteristicas de la Compania ponia el ser "secular". Es
curioso, la Congregacion de la Mision siempre puso el acento en la
secularidad y la Curia romana, excepto, Alejandro VII (1655), nunca
lo acepto: ni Urbano VIII en la Bula "Salvatoris Nostri", (1632), ni
Pio XII en ]as Letras Apostolicas "Evangelium ad Pauperes" (1953),
ni la Sagrada Congregacion para los Religiosos e Institutos Seculares
en 1982.
Esta ultima, la Congregacion para los religiosos, dijo al P. Gene-
ral: "a explican que entienden Vds. por secularidad o suprimen el ter-
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mind'. En el C6digo actual, el termino secular tiene unos significados
precisos y ninguno de ellos se puede aplicar a la Congregaci6n de la
Misi6n. El Consejo General opt6 por explicar el termino y no por
suprimirlo. La explicaci6n es la que se encuentra en el art. 3 § 2 de
las Constituciones: "La Congregacion de la Misi6n, segtin una tradi-
ci6n que tiene su origen en san Vicente, ejerce su apostolado en intima
cooperaci6n con los Obispos y con el clero diocesano. Por esta raz6n
san Vicente afirma con frecuencia que la Congregacion de la Misi6n es
secular...". Por que se escogi6 esta respuesta? Porque san Vicente
siempre decfa que los misioneros eran del clero secular, muy cerca-
nos a ellos, pero sin ser exactamente como ellos, porque la depen-
dencia de la Congregaci6n de la Misi6n de los Obispos se reducfa
solo a las misiones y no en todo, sino en unos cuantos aspectos. De
hecho, la Curia romana acept6 la explicaci6n del Consejo General y
porque, adcmas, favorecfa una tendencia eclesial: la intima colabo-
raci6n de todas las Comunidades con el Obispo y con el clero secular
en todo lo referente a la actividad apost6lica.
La Consagracion
y las Sociedades de Vida Apostolica
Una de las cuestiones que los canonistas discuten es si hay dos
clases de Sociedades de vida apost6lica, unas que llevan los elemen-
tos de la consagraci6n, porque abrazan los consejos evangelicos y
otras no, porque no los abrazan. La Congregaci6n de la Misi6n per-
tenecerla a las Sociedades de vida apost6lica consagradas. La expo-
sici6n de esta cuesti6n es tambien diversa porque el termino consa-
graci6n se puede entender desde puntos de vista distintos.
Mi modo de pensar, cinendome a la Congregaci6n de la Misi6n,
es el siguiente:
1) La Congregaci6n de la Misi6n es, desde el punto de vista
can6nico, una Sociedad de vida apost6lica y no un Instituto
de vida consagrada. Se rige por Jos canones de la secci6n II
del libro 11, Parte III del C6digo de Dcrecho Can6nico.
2) Los miembros de la Congregaci6n no se consideran can6-
nicamente consagrados porque pertenecen a una Sociedad
apost6lica y no a un Instituto de vida consagrada y porque
no asumen los consejos evangelicos como elemento principal
de su vida, sino como dinamismos espirituales para fortale-
cer su entrega a la misi6n.
3) Los miembros de la Congregaci6n de la Misi6n se consa-
gran verdaderamente a la misi6n y por la misi6n asumen, no
"profesan", como antes dije, los consejos evangelicos me-
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diante voto propio de ]a Congregacion y no mediante voto
reconocido de aiguna manera por el Derecho Can6nico.
Si teologicamcnte podemos distinguir distintas clases de consa-
graciones, por motivos diversos, el Derecho Canbnico actual solo
reconoce una consagracion, la que se hace precisamente por la pro-
fesion de los consejos evangelicos mediante un vinculo reconocido
canonicamente por la Iglesia v profesado en un Instituto de vida
consagrada tambien reconocido por la Iglesia. No podemos olvidar-
nos que el legislador es libre para dctcrminar ciertas figuras can6ni-
cas y no necesariamente estas deben coincidir con lo que posibilita la
tcologia.
Yo no dodo dc que el misionero es un consagrado para la misi6n
y que esta consagraci6n es reconocida por la Iglesia, pero unica-
mente por la aprobacion del derecho particular, es decir, por la apro-
baci6n de las Constituciones de la Congregacicin.
La consagraci6n del misionero vicenciano tiene como eje el
seguimiento de Cristo evangelizador de los pobres , el compro-
miso de dedicarse durante toda la villa a la tarea de revestirse del
espiritu de Cristo para alcanzar la perfecci6n que exige la propia
vocacion: el compromiso de evangelizar a los pobres y de avudar a la
formaci6n de clerigos y laicos. Este es el centro evangelzco de la con-
sagracidn del misionero vicenciano. Despues, como dinamismos y
fuerzas espirituales, el misioncro vicenciano asume vivir evangelica-
mente, reproducir a Cristo sencillo, humilde, mortificado, manso y
Reno de celo por la gloria de Dios v de los hombres; imitar v seguir
a Cristo casto, pobre v obediente, a Cristo orante.
Para saber el sentido que los consejos evangelicos asumidos por
voto tiene en la Congregacicin basta leer el art. 28 de las Constitucio-
nes: "Deseando continuar la misi6n de Cristo, nos entregamos a evan-
gelizar a los pobres en la Congregacion todo el tiempo de nuestra vida.
Para realizar esta vocacion, abrazarnos la castidad, la pobreza v la obe-
dierrcia confonne a las Constituciones v Estatutos". Lo dicho anterior-
mente esta picnamente conforme con el pensamiento vicenciano,
expresado en las Reglas Comunes: "En efecto, la pequena Congrega-
cion de la Mision... para dedicarse a la salvaci6n de las almas, sobre
todo de los pobres del ca»rpo, ha pensado que no podia usar de arrnas
tart fuertes v mds adecuadas, que las que use la Sabiduria etema, coil
tarrto exito y tanta eficacia".
Otras muchas cuestioncs, mas o menos importantes, como son la
de la incorporaci6n a la Congregaci6n, las ausencias de la casa o de
la Congregaci6n, las relaciones con los Obispos, etc. se podrian plan-
tear. Las dejamos por ahora. Termino, pues, formulando algunas
L'()nsecuencias:
1°. - Creo que las Sociedades de vida apostolica y, por tanto,
la Congregacion de la Misi6n, tienen ahora un marco can6-
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nico adecuado. Quizas, en lugar de una seccion, la secci6n II
del libro II, Parte 111, se podia haber pensado en una Parte
IV para diferenciar mas las Sociedades de vida apost6lica de
los Institutos de vida consagrada.
2°. - Las Constituciones estan tambien acomodadas al mar-
co can6nico y no ha habido dilicultades especiales en su
adaptaci6n.
3°. - Desde el punto de vista can6nico y constitucional,
conocemos bien el marco que contiene y sostiene nuestra
identidad como Congregaci6n de la Mision. La cuesti6n
principal es como, una vez conocido, conservarlo, conocerlo
mejor, promoverlo y sintonizarlo con el Cuerpo de Cristo
que es la lglesia siempre en crecimiento.
Con frecuencia me pregunto si los miembros de la Congregacion
de la Mision se han percatado de los cambios que se ha introducido
en nuestras Constituciones en lo que se refiere a la espiritualidad, al
apostolado, a la vida comunitaria, a los principios de gobierno. Las
instituciones hist6ricas corren el riesgo do irse muriendo poco a poco
por carecer de sensibilidad de lo que sucede dentro de la misma ins-
tituci6n. Esta insensibilidad les pace perder la visibilidad del propio
carisma, la capacidad de aceptar los cambios necesarios, en una
palabra, cumplir el art. 2 de ]as Constituciones.
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Espiritualidad Misionera de
San Vicente a la Luz de la
"Redemptoris Missio"
Introduccion
por Orestes Ortiz, C.M.
La importancia de Vicente de Paul, dentro de la actividad misio-
nera francesa del siglo XVII, viene reconocida por ser un impulsor de
la mision y, principalmente, por hater dado un metodo, una siste-
matizacion a lo que hasta ese momento Bran iniciativas personales o
acciones de grupos misioneros con un cicrto dcsorden e improvisa-
cion.
Vicente de Paul considero, dentro de su amplia actividad social y
religiosa, siempre a las misiones como su obra preferida. Es cierto
que, urgido por los pobres de su tiempo, tuvo que atender multiples
ocupaciones: caritativas, sociales, eclesiales e incluso politicas. La
inspiracion de los movimientos a que dio origen: Cofradias de la
Caridad, Sacerdotes de la Mision, Hijas de la Caridad, Conferencias
de los Martes, y muchas otras obras nacieron de su experiencia de
cncuentro con el Cristo misionero enviado del padre para evangelizar
a los pobres.
Vicente de Paul oye el clamor de los pobres no solo en las "Misio-
nes Populares" del interior de Francia. Surgen nuevos pobres a
medida que se ensancha su horizonte geografico. No son las misiones
"Ad gentes" el fin propio de sus fundaciones, pero como consecuencia
del servicio a Cristo por el pobre, deberan sus misiones it a cualquier
lugar donde el pobre se encuentre.
1. R. Mi. N° 87. Dejarse guiar por el Espiritu:
"LA DOCILIDAD AL ESPIRITU"
En Vicente de Paul, la docilidad al Espiritu se traduce en "aban-
donarse en las manos de la Divina Providencia" o hacer todo en "con-
forrnidad a la voluntad de Dios". Veamos solamente algunos textos
tomados de sus conferencias y cartas:
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En una conferencia a las Hijas de la Caridad, dice: "Hemos de
esforzarrtos en no estar apegados etas que a Dios, para que desprendi-
dos de las criaturas nuestro coraz6n tienda solamente a EI v sean ►os
d6ciles para pacer lo que Dios pide de nosotros" (SVP, IX, 774).
En una carta dirigida a un misionero, manifiesta: "Ciertarnente el
gran secreto de la vida espiritual es poner en sits manos todo to que
amamos, abandonarnos a nosotros mismos para todo to que El quiera,
con una perfecta confianza en que todo ira rnejor, por eso se dice que
todo se transforma en bien para los que sirven a 'Dios"' (SVP, VIII,
243).
Para mirar las cosas como son en Dios, es necesario liberarse
antes del egoismo y los sentimientos naturales contrarios al plan de
Dios para apoyarse solo en El. De ahi que inculque a los misioneros
la urgencia de vaciarse de si mismos para Ilenarse de Dios: "Pues
creedme, padres v hermanos mios, es una maxima inJalible de Jesu-
cristo, que cuando on coraz6n se vacfa de sf n ► fsmo, Dios lo llena; Dios
es el que entonces mora v acttia en el..., entonces no seremos nosotros
los que obrarernos , sino Dios en nosotros y todo ird bien " (SVP, X1,
207).
Vicente de Paul descubre su vida de fe, esperanza y caridad en la
siguiente frase: "Por eso siento una devoci6n especial en it siguieudo
paso a paso la adorable Providencia de Dios" (SVP, II, 176). El panto
fundamental, el paso decisivo consiste en entregarse totalmente a
Dios, a imitacion de Jesucristo, someterse a la Divina Providencia
como el jumento que obedece a todo lo que se quiere, cuando se
quiere y de la manera que se quiere (cfr. SVP, X1, 530-53 1). Hay que
abandonarse a la Providencia por completo : "Lo nrismo que el nil-to al
cuidado de su ntadre v corno conffa la esposa en que su marido cuide
de sus bienes v de toda la casa" (SVP, IX, 1050). La confianza en Dios
no tiene otro limite que el modelo del Hijo de Dios confiando en su
Padre (cfr. SVP, IX, 1057).
Vicente de Paul reconoce la voz de Dios, su voluntad, en los
sucesos de cada dia. Los acontecimientos de toda su realidad son los
pasos a seguir confiando en la Divina Providencia. En este sentido
escribe al Padre Almeris , entonces superior de Roma, donde estaba
tramitando los asuntos de la Congregacion: "iAv padre! iQtte felicidad
no querer rnds que lo que Dios quiere , no hacer mds que lo que la
Divina Providencia nos ha se ►ialado en cada ocasi6n , v no terser nada
was que to que nos de su Providencia!" (SVP, III, 170). Esta confianza
se ha de mantener en toda circunstancia y aunque los acontecimien-
tos no respondan a los deseos. A un misionero que se apresuraba
para fundar una casa en Toulouse, le dice: "Procuremos seguir la
adorable Providencia de Dios en todas las cosas v no it por delante de
ella" (SVP, IIi, 174), porque de esta manera estaremos protegidos
contra toda clase de inconvenientes que nuestras "nuestras prisas nos
podrran acarrear" (SVP, II, 395). Vicente esti convencido que el aban-
dono a la Providencia, evita muchos inconvenientes, ya que la Pro-
videncia tiene su "tientpo v ntanera" (SVP, III, 415).
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Pero el esperar ei momento de la Providencia no excusa del
esfuezzo personal. Sobre este aspecto dice Vicente: "Hav que confiar
en Dios, dedican,os a nuestras tareas v encomendar todo lo denzds a la
Providencia" (SVP, IV, 344). "Hay que esperarlo todo de la Providencia,
pero al misnto tie ►npo senvirse de todos los ►nedios llcitos '' posibles
conzo si Dios no tuviera que avudarnos" (SVP, IV, 346).
Luis Abelly, su primer bi6grafo que lo conociO pcrsonalmente,
nos dice: "La Providencia actz a v se nzanifiesta a Craves de la accion
hunzana. Hay que poner en marclza todas las facultades que llevan a
analizar, consultar, experiznentar v observar. La vida se desarrolla v rea-
liza en la accion . En este desarrollo dindmico es donde Vicente de Paid
responde a la invitacion de la Divina Providencia" (L. Abelly, 111, 10,
259). Esto es una busqueda y cumplimiento activo de la Voluntad de
Dios. El motor de toda respuesta, del seguir paso a paso a la Divina
Providencia, no es otro que el conformarse a Jesucristo, haciendolo
todo por amor de Dios: "No basta con pacer las cosas que Dios nos
ordena, sino que ademcis es preciso lzacerlas por amor de Dios; clonplir
la Voluntad de Dios, y cumplir esa nzisma voluntad de Dios sego/ sit
voluntad, es decir, to ►nismo que ► zuestro Senor Jesucristo cunzplio la
Voluntad de sit Padre durance sit estazzcia en la tierra " (SVP, Xl, 309).
Dos palabras definen certeramente esta actitud de Vicente de
Paul sobre el hacer siempre la voluntad de Dios o el someterse a la
Divina Providencia: "Aprestcremonos lentamente" (SVP, V, 374).
2. R. Mi . N° 88. Vivir el Misterio de Cristo
Enviado:
"INTIMA COMUNION CON CRISTO"
Evangelizar a los pobres... es lo quc Cristo vino a hacer especial-
mente en la tierra (cfr. Lc. 4,18), y fue to que tambien pretendi6
hacer Vicente de Paul en sus trabajos apost6licos, al colocarse apa-
sionadamente tras la "sequela Christi", legandolo ademas como fina-
lidad y herencia a la Congregaci6n de la Misi6n que habfa fundado
(Cl*r. RR.CC. 1, 1).
El punto de mira de Vicente de Paul y de su Congregaci6n ester
en Cristo. "El es la regla de la Misi6n" (SVP. XI, 429), direr Vicente. El
ideal es la conformidad a Cristo en tal grado que se pueda repetir con
cl ap6stol: "Ya no vivo Yo, es Cristo gztieu rive en mP" (Gal. 2,20). Por
lo tanto, el proceso necesario consiste en vaciarse de uno mismo para
rcvcstirse del Espiritu de Cristo. La vocaci6n misionera no es mas
que una participaci6n en ese espiritu. Jesucristo sc presenta como
misionero del Padre y evangelizador de los pobres. Aquf ester la raiz
del Espiritu vicentino que Ileva siempre la doble dimension de amor
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a Dios y servicio a los pobres. El Espiritu de la Congregaci6n vicen-
tina consiste en seguir a Cristo evangelizador de los pobres e imitar
su caridad.
Ahell_y declara que Vicente se habfa propuesto a Jesucristo y la
doctrina de su Evangelio como unica regla de su vida y actuaci6n. La
vida y existencia de Vicente de Paul gira en torno a un Centro: Jesu-
cristo, que a su vez tiene un nombre "Salvador". La vida teologal nos
descubre en el fondo la opci6n radical de Vicente por Cristo, la
entrega total a Cristo y el compromiso en su misi6n . Entrega que
supone vaciarse de si mismo , adherirse a la doctrina de Cristo y Ile-
narse de sus sentimientos y actitudes, para hacer lo mismo que
Cristo hizo y hacerlo como El lo hizo, o mejor aun dejar que Cristo
actue en el. Asf la vida de Vicente aparece como la continuaci6n de la
vida de Cristo evangelizador de los pobres (cfr. L. Abelly, lib. I, p.
78... ).
El amor que Vicente siente por Jesucristo le tiene ya tan cauti-
vado que confesara a uno de sus misioneros, Jesucristo ha pasado a
ser pars 61 el "padre ", la "madre ", y el "todo " (cfr. SVP, V, 511). Jesu-
cristo concentra para Vicente muy en concreto la autentica visi6n de
Dios y del Padre. Jesucristo se convierte en la raz6n de su vida (cfr.
SVP, I, 320).
El Cristocentrismo de la espiritualidad misionera de Vicente de
Paul, su fntima comuni6n con Cristo lo manifiesta plenamente en
una Carta que dirige al Padre Portail, el primer misionero companero
de la Congregaci6n: "Recuerde, glee nosotros vivi ► no.s en Jesucristo por
la muerte de Jesucristo ' que nosotros debemos tnorir en Jesucristo por
la vida de Jesucristo, v que nuestra vida debe estar escondida en Jesu-
cristo v llena de Jesucristo, v que, para morir como Jesucristo, es nece-
sario vivir como Jesucristo" (SVP, 1, 295).
Es con Jesucristo enviado del Padre como salvador del hombre,
evangelizador de los pobres, con el que Vicente de Paul se compene-
tra fntimamente. A este Jesucristo es a quien pide que se asemejen
los misioneros de su Congregaci6n.
3. R. Mi . N° 89. Amar a la Iglesia y a los
Hombres como Jesus los ha amado:
LA "CARIDAD APOSTOLICA". EL "CELO POR LAS ALMAS"
En la Conferencia del 30 de mayo de 1659, dirigida a los misio-
neros, dice Vicente: "Por tanto, nuestra vocaci6n consiste en ir, no a
una parroquia, ni solo a una diocesis, sino por Coda la tierra; cpara
que? Para abrazar los corazones de todos los hombres, hacer to que
hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra para inflamarla
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de su amor. eQue otra cosa hemos de desear, sino que arda v to con-
suma todo? Mis queridos hermanos, pensemos un poco en ello, si os
parece. Es cierto que yo he sido enviado, no solo para arnar a Dios,
sino para hacerlo arnar..." (SVP, XI, 553).
Vicente parte de una experiencia que le Neva a ver en la vida de
Cristo la practica de la suprema caridad y pretende continuar en esa
Linea. Constata que la perfecci6n esta en la caridad, y que es la cari-
dad la que une a Dios (cfr. SVP, IX, 739). Se esfuerza en regular toda
su vida por la caridad y en transmitir la misma conducta a sus misio-
neros. La caridad esta por encima de todas las reglas y es preciso que
todos la tengamos en cuenta. Es preciso, que todo lo que hagamos
este movido por la caridad, segrin el consejo de San Pablo (I Cor.
13,3). "Hagamos to que hagamos nunca creerdn en nosotros, si no
mostramos amor v compasion hacia los que querernos que crean en
nosotros" (SVP, 1, 320).
La caridad empuja continuamente a Vicente a la actuaci6n y a la
practica: "La caridad - manifiesta - no puede permanecer ociosa,
sino que mueve a la salvaci6n v at consuelo de los dernds" (SVP, Xl,
555). De ahi la consigna de Vicente a sus misioneros de unirse "con
el prdjimo por la caridad para unirse con Dios rnisrrto por Jesucristo"
(SVP, XI, 426). Asi, dejar la misa y oraci6n por servir a los pobres
sera "dejar a Dios por Dios". Mas aun, el amor y servicio a los pobres
sera sepal de la uni6n con Dios. Para Vicente la caridad debe pasar
de afectiva a efectiva, les dira en una conferencia de misioneros: "No
basta con tener caridad en el corazon y en las palabras; tiene que pasar
a las obras y entonces serd perfecta y fecunda, al engendrar el amor en
los corazones de aquellos a quienes queremos y ganando a todo el
mundo" (SVP, XI, 563).
Dos son Las actitudes que, en la visi6n de Vicente de Paul, defi-
nen sobre todo a Cristo evangelizador. Por una parte su gran amor, y
por otra su compasi6n misericordiosa. Nada identifica tanto a Vicen-
te, a los misioneros y a las Hijas de ]a Caridad con Jesucristo evan-
gelizador como la caridad y la compasi6n. Y nada por lo mismo, mas
opuesto a esta vocaci6n que la falta de amor y ]a insensibilidad (cfr.
SVP, IX, 738). De tal manera que un misionero puede ser definido
como "un hombre lleno de misericordia". Para ello, acentua Vicente:
"Es preciso que sepamos enternecer nuestros corazones v hacerlos capa-
ces de sentir los sufrimientos v miserias del projirno, pidiendo a Dios
que nos dcs el verdadero espiritu de misericordia" (SVP, Xl, 233-234). Y
los misioneros estan especialmente obligados a tener este espiritu de
misericordia, porque su vocaci6n es "servir a los mds rniserables, a los
rnds abandonados y a los mds hundidos en rniserias corporales y espi-
rituales" (SVP, XI, 771).
Para que este espiritu de misericordia se haga efectivo, es nece-
sario el "celo por las almas". Dice Vicente: "El celo consiste en un puro
deseo de hacerse agradable a Dios v util al projirno. Celo de extender el
reino de Dios, celo de procurar la salvaci6n del projirno. eHav en el
mundo algo mds perfecto? Si el amor de Dios es Fuego, el celo es la
STUDIA 251
llama; si el amor es un sol, el celo es su ravo. El celo es to mds puro
que hay en el arnor de Dios..." (SVP, XI, 590). Vicente advierte a los
misioneros sobre la insensihilidad, que es la falta de celo: "La insen-
sibilidad hace que no nos intpresionen las ntiserias corporales y espi-
rituales del pr6jimo; no se tiene caridad, no se tiene celo, no se sienten
las ofensas contra Dios. No searnos de esos misioneros. Su celo estd
apagado por la insensibilidad. Procuremos, pees, llenarnos del espiritu
de fervor, desemperemos todas las funciones de nuestro instituto v
hagdmoslo con celo, con coraje, con fervor; tengamos cornpasi6n de
tantas almas que perecen y no dejemos que nuestra pereza e insensibi-
lidad lean la causa de su perdici6n" (SVP, XI, 601-602).
4. R. Mi . N.° 90-91 . El Verdadero Misionero es
el Santo:
LAS BIENAVENTURANZAS ( LAS MAXIMAS EVANGELICAS)
Para Vicente de Paul, esforzarse para conseguir la propia perfec-
ci6n es el primer requisito, indispensable para ser un buen misio-
nero; por eso al hablar sobre el fin y la naturaleza de la Congregaci6n
en las Reglas Comunes, la perfecci6n propia esti antes que la evan-
gelizaci6n, veamos lo que dice: "Nuestro Senor Jesucristo, habiendo
lido enviado a! mundo para salvar al genero humano, se puso a actuar
y a ensenar, segun aparece en la Sagrada Escritura. Uev6 a cabo lo
prirnero practicando a la perjeceion toda suerte de virtudes. Lo segundo
cuando evangelizaba a los pobres v transntitia a los apdstoles y disci-
pulos la ciencia necesaria para dirigir a las gentes. Esta pequena Con-
gregaci6n de la Misi6n pues, quiere imitar en la ntedida de sus pocas
fuerzas a! mismo Cristo, el Senor, tanto en sus virtudes como en los
trabajos dirigidos a la salvaci6n del pr6jimo, conviene que use medios
se►nejantes para llevar a la prdctica el santo deseo de irnitarlo. Por ello
el fin de la Congregaci6n es: 1 ° dedicarse a la perfecci6n propia, tra-
tando de practicar en la medida de sus fuerzas las virtudes que este
supremo maestro nos quiso ensenar de palabra y con el ejemplo..."
(RR.CC. 1, 1).
En la conferencia del 6 de diciembre (1658) sobre el fin de la
Congregaci6n, Vicente de Paul explica a los misioneros ampliamente
sobre la importancia de la santificaci6n a la cual todos los cristianos
estamos llamados, especialmente los misioneros; veamos lo que nos
dice Vicente: "En cuanto a la perfecci6n, estamos todos invitados a
ello por el Evangelio, donde Jos sacerdotes y todos los cristianos tie-
nen una regla de perfeccion, no ya de una perfecci6n cualquiera, sino
una semejante a la del Padre Eterno. iQue mandato tan maravilloso
el del Hijo de Dios! 'Sed perfectos, nos dice, como nuestro Padre
celestial es perfecto'. $sto apunta muy alto. ^Quien podra Ilegar hasta
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alld? iSer perfecto como el Padre Eterno ! Sin embargo , 6sa es la
medida . Pero , como no todos los cristianos se esfuerzan en ello, Dios,
por cierta providencia que los hombres deben admirar, al ver esta
negligencia de la mayorfa , suscita a algunos para que se entreguen a
su divina majestad y procuren con su gracia perfeccionarse ellos mis-
mos y perfeccionar a los demas... iOh Salvador! ;Oh, hermanos
mfos!, icuan felices somos al encontrarnos en el camino de la per-
fecci6n ! Salvador , danos la gracia de caminar directamente y sin des-
canso hacia ella... En una palabra , Zd6nde esta nuestra perfecci6n?
Esta en hacer bien todas nuestras acciones: 1° como hombres racio-
nales , tratando bien con el pr6jimo y siendo justos con 61 ; 2° como
cristianos, practicando las virtudes que nos ha dado ejemplo Nuestro
Senor ; y finalmente , como misioneros, realizando bien las obras que
E1 hizo y con su mismo Espiritu , en la medida que lo permita nuestra
debilidad , que tan bien conoce Dios... Es muy justo que las personas
llamadas a un estado de la importancia que es el de servir a Dios de
la manera con que nosotros lo hacemos, _y que han recibido de su
bondad la gracia de responder a esta llamada , se hagan agradables a
sus ojos y hagan una especial profesi6n de complacerle ... Asi pues,
hermanos mfos, conviene que trabajemos incesantemente por la per-
fecci6n y por hacer bien nuestras acciones, para que scan agradables
a Dios y de esta forma podamos ser dignos de ayudar a los demas..."
(SVP, XI, 384-386).
Para responder a esta llamada universal a la santidad , Vicente de
Paul propone a sus misioneros como medios eficaces , practicar las
"mdximas evangelicas " ( el serm6n de la montana ) a ejemplo de nues-
tro Senor Jesucristo : " zY cuales son esas ntdximas ? Hay un gran
ntimero de ellas en el nuevo testarnento , pero las principales y funda-
mentales son las que se detallan en el serm6n que tuvo nuestro Senor
en la montana , que comienza : 'Bienaventurados los pobres de Espiritu';
este serm6n comprende los capftulos 5, 6, y 7 de San Mateo ..." (SVP,
XI, 419 ). Para sus misioneros , Vicente recomienda algunas mdximas
especfficas , especiales para el misionero vicentino : "Aunque hernos de
hacer todo lo posible por guardar todas las mdximas evangelicas, por
ser tan santas y Wiles , hay algunas de ellas que son para nosotros mds
apropiadas que las demds , o sea las que recomiendan especialmente la
sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificaci6n y el celo por
las almas. En el cultivo y la prdctica de estas virtudes la Congregaci6n
ha de empenarse rnuv cuidadosamente , pues estas cinco virtudes son
como las potencias del alma de la Congregaci6n entera, v deben animar




Para realizar este pequefo trabajo de investigaci6n-reflexi6n
sobre la espiritualidad misionera de San Vicente de Paul a la luz de
la "Redemptoris Misio", he recurrido directamente a las mismas fuen-
tes de su obra literaria, que se encuentran por un lado en sus corres-
pondencias, oraciones, avisos, conferencias, que han sido recogidos
en 14 volumenes; por otro lado, en las Reglas Comunes y Constitu-
ciones que dej6 el fundador para su Congregaci6n. Esta obra es con-
siderada como el unico documento escrito sistematico y ordenado
dejado por Vicente. Otra fuente de consulta complementaria ha sido
la gran obra de Luis Abelly, presentada cuatro arios despues de la
muerte del Santo.
Despues de haber analizado estas fuentes de la vida y doctrina de
Vicente de Pau] a la luz de la R. Mi ., he llegado a la conclusi6n que
su espiritualidad misionera es muy rica y actual, ya que todos los
aspectos de la espiritualidad misionera que presenta la R. Mi., de
alguna manera estin presentee en Vicente de Paul. For lo tanto,
segun mi parecer, Vicente de Paul debe ser considerado dentro de los
grandes misioneros de la historia de la Iglesia.
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Carit^ Cristiana e Societd odierna
di Giuseppe Turati, C.M.
Paolo VI nell'Evangelii nuntiandi (8.12.1975) riconosceva auto-
revolmente che la Chiesa « esiste per evangelizzare », cioe per portare
ad ogni uomo la gioia del vangelo, che trasforma it cuore dell'uomo
e lo riveste di Cristo. E in realty, annunzio del Vangelo e carita cri-
stiana (la cura dei malati, l'assistenza dei poveri...) sono sempre stati
una sola testimonianza di vita lungo tutta la storia della Chiesa,
finche in epoca moderna si sono prima distinte e poi separate: men-
tre la carita ha progressivamente assunto la figura della promozione
umana, 1'evangelizzazione si e sempre piu realizzata nella forma della
predicazione e della missione.
San Vincenzo de' Paoli fu uno dei pochi che, agli inizi dell'epoca
moderna, comprese 1'inscindibile nesso che legava evangelizzazione e
carita, e dedico l'intera sua esistenza ad « evangelizzare in parole ed
opere », come Cristo. Egli intul che la vera promozione umana ha
bisogno del vangelo per essere integrale, cos! come 1'evangelizzazione
ha bisogno della promozione umana per essere « incarnata » ed
autentica. In altre parole, egli si rese conto che non si puo essere
tranquilli in coscienza, celebrare i sacramenti, pregare Dio nostro
Padre, senza provare inquietudine per ogni fratello bisognoso che e a]
nostro fianco.
Da questo punto di vista, ]'« Evangelii nuntiandi >> rappresenta
un primo implicito riconoscimento dell'intuizione profetica di San
Vincenzo circa la funzione e it significato della carita in rapporto alla
missione evangelizzatrice della Chiesa. Da allora, tale riconoscimento
ha trovato continue conferme nei successivi pronunciamenti del
magistero ecclesiale in tema di evangelizzazione e di carita. In rife-
rimento alla situazione italiana, significativi sono a questo riguardo i
documenti della CEI che, a scadenze fisse, hanno insistentemente
ribadito l'importanza del nesso evangelizzazione e carita nella vita
della Chiesa e della society civile oggi. Tre documents, in particolare,
sono espressione significativa di questa nuova sensibility ecclesiale:
mi riferisco a Evangelizzazione e promozione umana (1.5.1977), La
Chiesa italiana e le prospettive del Paese (23.10.1981) e infine Evage-
lizzazione e testimonianza della carita (8.12.1990).
L'interrogativo di fondo che attraversa tutti questi documenti
magisteriali riguarda it significato del rapporto tra evangelizzazione e
attivita caritativa a servizio della society civile: la promozione umana
e parte propria dell'evangelizzazione oppure e altra cosa, comple-
mentare ed integrativa rispetto ad essa? La risposta contenuta nei
documenti citati sembra passare tra le due alternative: da un lato,
STUDIA 255
I'evangelizzazione non « si riduce » alla promozione umana ; dall'al-
tro, la promozione umana non a un 'attivita estrinseca all'evangeliz-
zazione.
La novita di questi pronunciamenti rispetto alla sensibility eccle-
siale precedente consiste in una diversa prospettiva: si parte dall'e-
vangelizzazione per comprendere l'attivita di promozione umana o,
come it magistero ha ulteriormente precisato, la stessa attivita poli-
tica dell'uomo (cfr. CEI, Educare alla legalitd , GIOVANNI PAOLO II,
La responsabilitd dei cattolici nell'ora presente). Secondo questa nuova
prospettiva, it bene che a it vangelo comprende anche it bene comune
(cfr. GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis).
Occorre pera fugare it rischio del fondamentalismo nell'intendere
sia it senso dell'evangelizzazione che quello della carita e della pro-
mozione umana: occorre, cioe, evitare it rischio di esaurire Puna cosa
nell'altra. Escluso it pericolo del fondamentalismo, e quindi mante-
nuta la distinzione, sia put- nella loro imprescindihile correlazione, e
da registrare it guadagno per 1'evangelizzazione (che riceve corpo e
determinatezza dalla carita), per la society civile, per it magistero,
per it cristiano, e soprattutto per una corretta comprensione della
carita nel contesto storico-civile attuale.
Oggi si fa un gran parlare di carita, in ambito sia ecclesiale che
religioso. Ma che cos'e realmente questa carita di cui ci sentiamo
portatori nel mondo? La radice comune dei multi equivoci nei quali
facilmente cadono i numerosi convegni o documenti sul terra della
carita, quanto meno sotto it profilo dei rapporti tra carita e society,
sembra essere it mancato ancoraggio di tale tema in una riflessione
antropologica di carattere fondamentale. Appunto a tale mancanza
possiamo rimediare mediante la considerazione di tre forme concrete
che la carita cristiana deve comunque sempre assumere: quella che si
realizza nel contesto civile in cui viviamo; quella che si realizza nel-
l'ambito della Chiesa; quella infine che si realizza attraverso Ic spe-
cifiche forme dell'attenzione al « povero *, o piu in generale all'uomo
in condizione di bisogno.
1. La carita nel rapporto sociale
Oggi a di moda dire chc la carita cristiana e it primo gesto della
giustizia sociale . Questa affermazione e vera, ma a condizione che
per giustizia non si intenda cid che intende invece it senso comune, e
cioe quanto spctta ad ognuno ' per diritto » nel rapporto sociale. Il
rapporto sociale a inteso dall'uomo d'oggi per riferimento al carattere
generico del « socio », o comunque dell'individuo che ha pari mia
dignity, ma che rispetto a me a un « altro ». Nel rapporto sociale,
appunto, non mi interessa l'identita individuale dell'altro . Mi interes-
sano invece, per un lato, it suo ruolo sociale e, per altro lato, it fatto
che egli e come me portatore di diritti nei mici confronti.
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Le norme etiche o giuridiche, cost come it costume sociale, the
mi impongono it riconoscimento e it rispetto dell'altro sono senz'altro
utili e necessarie: esse sono infatti indispensabili per realizzare la
possibility stessa del rapporto sociale e insieme la strutturazione
della mia coscienza. Pur indispensabili, it diritto ed it costume non
sono per-6 sufficienti al buon esito della convivenza civile. A tale
insufficienza per lo piCi non prestiamo la necessaria attenzione, illu-
dendoci the le consuetudini e le leggi civili bastino a plasmare la
nostra coscienza morale e civile . lllusoria e , ad esempio , la presun-
zione the le norme civili siano a tutti comprensibili ed univoche nel
loro significato, quasi the possano dispensare la coscienza del singolo
dalla necessity di riferirsi a situazioni concrete per intenderne it
senso.
Questa illusione e da ricondurre, per un lato, alla tentazione,
tipicamente farisaica ' ma non meno the nostra, di una lettura
meramente formalistica p di tali norme, sciogliendo in tal modo it
vincolo profondo ed « impegnativo , (questo i in realty it valore pro-
priamente morale sotteso ) the lega ognuno di not all ' altro . Tale illu-
sione a da ricondurre, per altro lato, alle figure concrete the assume
la convivenza civile nell'ety contemporanea, sinteticamente espresse
nella letteratura sociologica con la formula « society complessa ».
Con tale formula si intende affermare the i singoli sottosistemi del
sistema sociale globale (e cioe it diritto, l'economia, la morale...) sono
organizzati in forme talmente autonome rispetto a tutti gli altri (si
parla in letteratura di « autoreferenziality - di tali sottosistemi), da
censurare ogni rimando simbolico the invece reciprocamente Ii legs
(il diritto ha senso in quanto a moralmente giusto, cos! come la
morale ha senso in quanto determinata dalle concrete norme giuri-
diche, ecc.).
Sullo sfondo di questa frantumazione dei vari ambiti della vita
civile, the risultano cosi tendenzialmente irrelati l'un con l'altro, si
comprende it significato dell'insistente appello the oggi viene rivolto
indistintamente da tutti ai « valori » e ai « diritti dell'uomo M. Tale
appello si produce senza the appaia in alcun modo it riferimento alle
situazioni concrete del vivere civile, ove appunto it senso di tali valori
e diritti potrebbe mostrarsi in modo determinato ed univoco. Di con-
seguenza, l'appello ai valori e ai diritti dell'uomo, oggi fatto tanto da
destra quanto da sinistra (come pure dalla predicazione ecclesiale),
non puo the scadere a sterile retorica. Con l'aggravante the tale reto-
rica produce un proporzionale oscuramento del significato « morale
di tali valori c diritti presso la coscienza dei singoli, come pure nella
forme stesse della coscienza civile complessiva.
Queste considerazioni generalissime ci permettono di compren-
dere ll rilievo « politico - the viene ad assumere l'impegno morale del
singolo . In altri termini, cio significa the l'impegno morale non si
esaurisce nella semplice osservanza delle norme proposte dalle vane
codificazioni civili, ma attinge di necessity a quelle situazioni con-
crete del rapporto sociale (e prima ancora del rapporto umano) in cui
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soltanto a originariamente generata (e poi continuamente ri-gene-
rata) 1'evidenza etica di quelle stesse codificazioni.
In questa prospettiva, possiamo riconoscere una prima e fonda-
mentale forma nella quale si manifesta 1'apporto insostituibile della
carita cristiana alla giustizia tra gli uomini . La carita cristiana, qui
intesa come insieme di tutti quei comportamenti pratici nei quali si
attua l'attenzione della coscienza cristiana nei confronti del « prossi-
mo », avvicina in tal senso gli uomini tra loro. L'effettiva realizza-
zione di tale apporto dipende peraltro non solo dall'intenzione di
colui the fa opera di carita, bensi anche dalla « Competenza » di tale
opera. Per competenza si intende l'attitudine della coscienza cristiana
ad individuare quelle forme nelle quali la carita possa al meglio
incarnarsi » nella storia e propiziare in tal modo, presso la coscien-
za del singolo, un'esperienza concreta del valore evangelico della
prossimita » umana per se insuperabilmente ulteriore ad ogni sua
traduzione pratica.
Appunto al servizio di questa « Competenza » della carita e chia-
mato oggi a porsi it ministero della Chiesa e in esso, a titolo del tutto
speciale, it carisma vincenziano. Sarebbe pertanto mistificatorio
coprire un'obiettiva disattenzione per le singole situazioni della vita
sociale con la querula deprecazione delle ingiustizie sociali o delle
poverty emergenti. Molto piu utile e invece mettersi nella prospettiva
della coscienza del singolo e promuovere quindi it discernimento cri-
stiano delle concrete possibility di azione in una data situazione.
2. La carita nella vita della Chiesa
La carita nella vita della Chiesa ha almeno un duplice obiettivo:
per un lato, essa ha un ruolo importante nel ministero di formazione
della coscienza; per altro lato, pero essa non solo istruisce a propo-
sito delle esigenze della carita, ma insieme opera la carita. Cid
avviene non solo mediante le opere di carattere assistenziale, ma
attraverso la cura di tutte quelle forme del rapporto umano, the
appunto sono una dimensione costitutiva della Chiesa medesima.
Della « prossimita >> tra gli uomini sono segno obiettivo tutte le
forme sociali della convivenza umana. E tuttavia esse ne esprimono
pienamente tale prossimita, ne la garantiscono: tale prossimita,
infatti, puo essere riconosciuta e vissuta soltanto nella liberty perso-
nale. Sotto questo profilo, l'esperienza di Chiesa ha un apporto deci-
sivo: la prossimita all'altro a vissuta all'interno della comunita dei
credenti nella forma di quel riconoscimento reciproco the si rende
possibile solo nel segno della comune confessions di fede nell'unico
vangelo.
Condizione indispensabile di tale riconoscimento e la disposi-
zione di ciascuno a « servire » it proprio fratello: « mediante la carita
258 STUDIA
siate al servizio gli uni nei confronti degli altri » (Gal 5,13e). Questo
servizio » non si riferisce riduttivamente al bisogno dell'altro, ma
piuttosto al carattere interininabile the assume 1'attesa dell'altro nei
nostri confronti, quando egli venga da me « adottato » come fratello.
Tale servizio non pub, per un verso, essere inteso come indiscri-
minata accondiscendenza ai bisogni (o a volte alle pretese) dell'altro;
non puo neppure, per altro verso, essere posto un limite a quell'at-
tesa: precisamente quel limite corrispondente alla sfera privata the
pregiudizialmente la cultura diffusa attribuisce sottrae alla responsa-
bilita the ognuno ha nei confronti del proprio simile (ad esempio
mediante it luogo comune del rispetto della coscienza altrui). In altri
termini, elemento essenziale del servizio cristiano e the ciascuno
accetti di farsi custode del fratello, anche per quanto riguarda la sua
condotta cristiana. Tale verita e contenuta sia nel Nuovo (« Se it tuo
fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra to e lui solo... ») the
nell'Antico Testamento (<' Sono forse io custode di mio fratello...? ») ed
e tratto qualificante della buona coscienza del credente.
D'altra parte, la singolarita della carita cristiana non e senza rela-
zione alle situazioni concrete della convivenza civile. Anzi, proprio in
queste si rivela obiettivamente la verita di ogni rapporto umano: e
cioe si manifesta, per un lato, l'impossibilita della sua realizzazione
piena nel corso della storia e insieme si manifesta, per altro lato, la
direzione nella quale ciascuno deve obiettivamente impegnare la pro-
pria responsabilita etica.
Cib significa the l'impegno nella carita quale e vissuto storica-
mente nella Chiesa e sempre insufficiente ed insieme necessario. 1
insufficiente, in quanto sempre in difetto rispetto alla sua pienezza
escatologica. Sotto tale profilo, esso esige di realizzarsi anche, e non
marginalmente, nella forma della penitenza e del perdono reciproco.
t perb necessario, in quanto e essenziale alla testimonianza del Van-
gelo nella concretezza storica: "da questo capiranno the siete miei
discepoli se avrete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35).
L'amore reciproco tra i discepoli e presentato da Gesu come il
modello verso cui tende il destino escatologico dell'intera famiglia
umana. Cib significa the l'amore tra gli uomini alla fine non e pos-
sibile se non a procedere dall'amore preveniente di Dio Padre. Cib
significa al tempo stesso the la noncuranza di una tale origine divina
della solidarietA tra i fratelli, la condannerebbe di fatto ad una pro-
porzionale ambiguita, the si ridurrebbe cos! al massimo a servizio
sociale » e non supererebbe invece la soglia di autentica promo-
zione umana. $ a questo livello the possiamo proporre al mondo una
testimonianza di carita the abbia un suo significato ulteriore e non si
riduca invece a tautologica ripetizione di quanto it mondo pub fare e
magari gia fa meglio di noi. Dunque, la dimensione autentica della
carita cristiana non consiste tanto nel servizio all'uomo nel bisogno
(per un generico senso umanitario o qualcosa di simile, tanto diffuso
nell'attuale stagione the vede it lievitare di molteplici forme di volon-
tariato), quanto nel servizio reso al fratello a motivo esclusivo del
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legame the a lui ci unisce la nostra adesione di fede at vangelo di
Gesu e della nuova condizione nella quale Egli ha stabilmente posto
tutti gli uomini mediante la nuova ed eterna alleanza nel suo sangue.
3. Il servizio dei poveri
Per riferimento a questo piu ampio quadro teologico possiamo
allora intendere it senso autenticamente cristiano della carity nelle
sue molteplici forme, particolarmente in quella dell'attenzione rivolta
al povero, the trova nel carisma vincenziano una delle sue figure piu
originali e storicamente rilevanti.
Nell'esperienza ecclesiale e civile piu recente, l'attenzione a chi e
nel bisogno e diventata una figura dell'esperienza umana the trova
relativamente facile consenso teorico e adesione pratica. II rischio e
the essa sequestri per se tutto quanto it senso dell'impegno del buon
cristiano. Non mancano ragioni, a vero, perche si possa ritenere the
la cura del povero esprima pienamente il senso della vita cristiana.
La parabola del buon samaritano sembrerebbe confermarlo. Tale
parabola e raccontata dal Signore in risposta ad una tacita obiezione:
e cioe the la figura del « prossimo » sia troppo imprecisa per poter
essere operante. Nella risposta di Gesu allo scriba the to interrogava
si produce un interessante rovesciamento di prospettiva: non dob-
biamo chiederci chi sia it nostro prossimo, bensi the coca ci manta
perche possiamo riconoscere 1'altro come nostro prossimo. Secondo
1'insegnamento di Gesu, non vi e ncssuna distanza sociale o religiosa
the ci possa impedire di farci prossimi al nostri fratelli the si trovino
nel bisogno.
La cura per l'uomo the si trovi nel bisogno non dev'essere in
alcun modo confusa con quell'attenzione the al bisogno medesimo
viene rivolta dally moderna society del benessere, riduttivamente
intesa appunto come mero « sistema di bisogni >. La cura cristiana
non ha per obiettivo ultimo quello (peraltro impossibile) di eliminare
it bisogno dell'uomo, ma piuttosto quello di testimoniare, proprio
nelle situazioni piu estreme del bisogno umano, the e possibile rea-
lizzare un vincolo di prossimity tra gli uomini the e piu forte del
bisogno medesimo e di ogni distanza the separa gli uomini tra lord.
Sotto questo profilo, ogni gesto di cristiana solidariety vale piu per
cio the attesta the non per l'effettivo rimedio the pone alla concreta
situazione del fratello net bisogno.
La cura del povero e certo una forma inequivocabile di evange-
lizzazione, a condizione pero the essa sia incondizionata e non inten-
zionalmente rivolta a « catturare >> it povero medesimo alla causa del
vangelo. In ogni caso, il vincolo di prossimity stabilito nei confronti
del povero in forza della nostra azione caritativa non va confuso nep-
pure con quel vincolo di prossimity the la condivisione della mede-
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sima fede. In tal senso, occorre salvaguardare it carattere tipicamente
secolare delle opere di misericordia. Peraltro, risulterebbe sconve-
niente una secolarizzazione delle opere di misericordia. Infatti, nella
cura cristiana del povero, l'obiettivo ultimo delta carita non e it biso-
gno, ma it prossimo. In ogni caso, tale obiettivo suppone un discer-
nimento cristiano del bisogno, the lo sottragga ad una sua pregiudi-
ziale omologazione alla codificazione sociale dei bisogni medesimi.
In realty, quale sia ff vero bisogno del povero, del malato, del-
l'anziano o di ogni altra forma di emarginazione sociale, pub essere
apprezzato unicamente a condizione the si scorga come proprio in
queste situazioni di vita si manifesti la crisi (etimologicamente, un
giudizio) delle forme convenzionali della prossimita umana e della
giustizia. I] bisogno, dunque, svolge la funzione di interpellare la
nostra liberty net senso di impegnarla alla testimonianza di una pros-
simita the c possibile unicamente sul fondamento di una giustizia
piu grande the non quella realizzata dalle concrete forme civili della
convivenza umana.
Di fatto, la prossimita evangelica, quella appunto the si realizza
nell'incontro con l'uomo the si trova nel bisogno, e irriducibile a
qualsiasi mediazione sociale: addirittura essa rimane sconosciuta a
colui the la mette in pratica. II senso della sua opera, infatti, rimane
oscuro ai suoi occhi, finche non gli Sara manifestato nell'ultimo
giorno, quando egli stesso chiedera: « Quando mai, Signore, c acca-
duto the ti abbiamo assistito? ». E tuttavia, proprio grazie a questa
giustizia piu grande e sconosciuta possiamo rendere un prezioso ser-
vizio alla society di oggi . Non tanto come supplenza nei confronti
delle carenze del servizio sociale, quanto piuttosto come annuncio e
testimonianza di un mondo nuovo, the dal Signore ci y promesso
come dono a insieme affidato come compito.
Conclusione
Dalle considerazioni svolte emergono i tratti di una « nuova que-
stione sociale », the affligge oggi la nostra society complessa, la quale
sembra non avere le risorse e le capacity di affrontarle. E nuova la
questione sociale non solo in quanto emerge in una society, come
quella attuale, in cui le politiche sociali figurano come struttura irri-
nunciabile, ma anche e soprattutto nel senso the si tratta oggi di una
questione ' piu the sociale ' : si tratta infatti di una questione the
coinvolge e interpella it rapporto sociale in quanto tale, it « not », una
questione dunque di profilo socio-antropologico. In altre parole, cor-
riamo oggi it rischio the it « not » del rapporto sociale venga sosti-
tuito da un anonimo e impersonale « loro » , ove ciascuno percepisce
sc stesso come estraneo e ]a propria vicenda come distante, se non
addirittura separata, dalla vicenda sociale. La society viene oggi
STUDIA
intesa dal senso comune quale semplice istanza regolatrice e distri-
butrice di beni e servizi per utenti e clienti. Cosi, la vita sociale si
trova privata del suo fondamento e l'universo simbolico-istituzionale
e privato del suo carattere legittimante : si diffonde allora ]a sfiducia
sulle prospettive sociali, crescono ]'inquietudine e l'insicurezza.
Se lo Stato del benessere (Welfare State) di quest'ultimo cinquan-
tennio ha messo in crisi la carita, o piu precisamente le opere di
carita, le politiche sociali del Welfare State a loro volta sono andate
in crisi, in quanto hanno progressivamente perso l'istanza originaria
della solidariety, fino ad ignorare, se non anche a soffocare, ogni rile-
vanza etica del rapporto sociale e della complessiva convivenza civile.
In questa situazione, e doveroso chiederci quale possa o debba
essere it compito dei vincenz iani , da sempre impegnati sul fronte
della testimonianza del valore imprescindibile della carita all'interno
del pia globale ministero della Chiesa nella society civile.
In risposta, a me pare the it compito a not assegnato dalle attuali
forme di convivenza civile storicamente esistenti nella nostra society
non possa esaurirsi in piccole attivity caritative occasionali e misu-
rate sulle nostre possibility pratiche, ne in servizi sociali alternativi o
complementari alle politiche di Welfare State in un momento di loro
preoccupante crisi, ma debba piuttosto contribuire concretamente a
ridare alla virtu cristiana della carita tutta la sua rilevanza sociale e
simbolica, intesa soprattutto come risorsa di senso, come appello ad un
rapporto sociale fatto di prossimita », come possibility pratica di dare
forma » all'informe complessita sociale odierna.
In effetti, come figura simbolica della convivenza civile, la carita
ottiene ancor oggi largo consenso, esercita un indubbio influsso ed e
ritenuta capace di dare unity, coerenza e significato alla vita sociale.
Sintomo evidente e, al riguardo, la recente lievitazione del fenomeno
del volontariato, in misura esattamente proporzionale alla progres-
siva crisi delle politiche di Welfare State. Nello stesso tempo, pero, la
carita (o, piu modestamente, le diverse espressioni spontanee e un
po' disordinate di solidariety sociale) manifesta oggi una marcata
plurality di significati e quindi una certa ambiguity. Essa infatti rap-
presenta un indice della situazione per certi versi ricca e variegata,
ma per altri versi confusa e indeterminata, in cui viene a trovarsi
oggi it senso « religioso » dell'uomo contemporaneo.
Sotto questo profilo, la dedizione al servizio della carita, the i
vincenziani si preparano a vivere all'alba del terzo millennio, a chia-
mata a farsi carico del suo valore simbolico assai piu the di soluzioni
efficienti, ancora una volts largamente debitrici della mentality tipica
della society del benessere. A tale livello di significato it nostro cari-
sma puo ritrovare oggi motivazioni e attuality per rinnovarsi profon-
damente, nella consapevolezza the con esso a in gioco la possibility
stessa della nuova evangelizzazione, the l'ultima nostra Assemblea
Generale ci ha caldamente raccomandato (cfr. Lettera ai confratelli,
nn. 16-24).
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Itineraire de Monsieur Vincent.
Des Malheurs du temps a la Mission (I)
par Bernard Koch, C.M.
(Conference aux Eudistes pour le 350e anniversaire de leur fondation).
Introduction
Le but de cette session est de montrer l'actualite de la visee de
l'Institut en retrouvant cc qui a dynamise les fondateurs , cc qui les a
pousses a la mission . Et l'on me demande de montrer comment les
blessures des hommes ont contribue a envoyer Monsieur Vincent en
mission . Mon projet sera de montrer les ressorts de cc dynamisme:
comment la sensibilite s'y conjugue avec les vues de foi . A vous de
voir si ces pages y repondent...
4 parties: Les dehuts de S.V.; ses principes ; les grands moments;
les dernieres annees.
A - Son Itineraire
Citer des textes nous emmenerait trop loin; it faut au moins resu-
mer cet itineraire, car plusieurs textes cites plus loin s'enracinent
dans ces experiences.
Sa naissance le situe dans une region et une epoque de foi et de
malheurs: epoque de foi, dans la conscience vive de la presence de
Dieu a toute la vie; mais c'est aussi 1'epoque des sauvageries des guer-
res de religion, tout specialement en Bearn et Gascogne, ravages sys-
tematiquement par les bandes protestantes du Baron des Adrets et
d'autres, aux ordres de Jeanne d'Albret, mere du futur Henri IV,
contre lesquelles les catholiques, avec Montluc, furent souvent im-
puissants. M. Vincent n'en gardera pourtant pas rancune, et prechera
toujours le dialogue paisible avec les Reformes.
Sa trajectoire: desir d'arriver a assurer 1'avenir de sa famille,
grace a l'etat ecclesiastique; puis cc desir sera lentement purifie et
muri par les echecs et le contact avec la misere, peut-titre comme
esclave, pros de Tunis, de 1605 a 1607, puis lors de ses visites aux
hopitaux, a Rome, en 1607-1608, et a Paris a partir de 1608.
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Paris , it vit longtemps au milieu du tout venant, dans le quartier
des Gascons... 11 se lie a des bons pretres, dont M. de Berulle, qui lui
trouve une meilleure situation. En fin 1611 et sans doute debut 1612
it sejourne a l'Oratoire naissant, puis Berulle le fait nommer cure de
Clichy pour remplacer Bourgoing, en 1612-1613, enfin it lui obtient la
place de precepteur d'une des plus grandes families de France, les
Gondi, en 1613. Bref, on constate chez Vincent a la foil 1'experience
de la pauvrete, et l'habilete pour s'en sortir, grace a une aptitude peu
ordinaire aux relations avec des gens de tout milieu.
Suivant les Gondi dans leurs diverses terres , it redecouvre les
campagnes, et une pauvrete spirituelle qu'il n'avait sans doute pas
constatee dans son enfance: l'ignorance, les peches caches. Pour y
remedier, it preche, catechise et fait faire des confessions generales,
d'abord seul, puis it decouvre, en fin janvier 1617, I'importance du
travail en equipe.
11 a repris contact en meme temps avec la detresse materielle
dans les campagnes, et pour y faire front, it decouvre, en ete 1617, les
ressources de l'association, avec la fondation de la premiere Confre-
rie de Charite, differente des confreries existantes, tant par l'autono-
mie entiere laissee aux laIcs dans la gestion, que par la prise en
compte de tous les milieux, et pas seulement d'une categorie sociale
ou pieuse.
B - M. Vincent -
a lui-meme exprime les principes qu'il en tire
pour la Mission , et qui le dynamisent:
le lien entre la vue des miseres,
la vue de la foi, et la mission
ble:
Le fondement de ses convictions et de son dynamisme est dou-
1° - Le premier stimulant, c'est les vues de Foi et le feu de la
Charite:
a - Sa foi profonde lui fait a la foil contempler la Mission dans
la Sainte Trinite, et approfondir l'tvangile.
- Sa contemplation de la Sainte Trinite lui fait voir que les
relations des Personnes divines entrainent leur Mission. Ii sait meme
le dire aux simples, it 1'exprime, une fois, d'une maniere tres imagec,
aux Filles de la Charite, le 23 mai 1655: X, 85.
"Quand le Pere eternel voulut envoyer son Fils en terre, it lui pro-
posa touter les choses qu'il devait faire et sou&ir. Vous savez la vie de
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Notre-Seigneur, combien elle a ete pleine de souffrances". Son Pere lui
dit: Je permettrai que vous soyez meprise et rejete de tout le monde,
qu'un Herode vous fosse fair des votre bas age, que vous soyez tenu
pour tin idiot, que vous receviez des maledictions pour vos oeuvres
miraculeuses; bref je permettrai que touter les creatures se revoltent
contre vous". Voila ce que le Pere eternel proposa a son Fils, qui lui dit:
"Mon Pere, je ferai tout ce que vous me commandez. Ce qui nous rnon-
tre qu'il Taut obeir en toutes choses generalement".
- Sa meditation de 1'Evangile et du Notre Pere lui fait desirer
par-dessus tout et avant tout le Royaume de Dieu, comme it le deve-
loppe dans un long entretien, le 21 fevrier 1659: XII 137-138; E. 554.
Il faut savoir que, par ces mots: 'Cherchez premierement le royau-
me de Dieu et sa justice", Notre-Seigneur tie demande pas de nous seu-
lenient que nous cherchions premierement le rovaume de Dieu et sa
justice en la maniere que nous venous de l'expliquer; je veux dire qu'il
tie suffit pas (138) de faire en sorte que Dieu regne en nous, cherchant
ainsi son rovaume et sa justice, mais qu'il faut de plus que nous desi-
rions et procurions que le royaume de Dieu soit porte et etendu
partout , que Dieu regne en toutes les times , qu'il n'y ait qu'une
vraie religion stir la terre et que le monde vive autrernent qu'il tie vit,
par la force de la vertu de Dieu et par les moyens etablis en son Eglise,
enfin que sa justice soit si bien recherchee et intitee de b us par tine
Sainte vie, qu'il en soil parfaitement glorifIC et dans le temps et dans
l'eternite.
b - L'amour de Dieu le brule, comme saint Paul, et it veut le
repandre, it s'exclame le 30 mai 1659: XII 262 en bas; E. 681
Il tie inc suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne 1'aime.
20 - Le deuxieme stimulant , c'est la vue de la misere des hom-
mes, c'est 1'experience concrete, actuelle, de la misere totale des hom-
mes, spirituelle et corporelle, en meme temps qu'il voit les pauvres
remplis de foi, meme au fond de leur misere et de leurs peches.
a - La misere spirituelle : un des textes le plus frappants est ce
passage d'une lettre de 1631 a Francois du Coudray, missionnaire, a
Rome pour obtenir tine approbation du Pape: I, 115-116.
Vous devez faire entendre que le pauvre peuple se damne, faute
de savoir les chosen necessaires a salut et faute de se confesser.
Que si Sa Saintete savait cette necessite, elle n'aurait point de repos
qu'elle n'eut fait son possible pour y mettre ordre; et quec'est la
connaissance qu'on en a eue qui a fait eriger la compagnie pour,
en quelque fapon, y remedier; que, pour ce faire, it faut vivre en
congregation (c'est-a-dire en regroupement) [...]
(116) [...] et faites entendre qu'il v a longues annees que Von pense
a cela et qu'on en a 1 'experienee.
Comme toute son epoque, it croit au peche et a la possibilite d'al-
ler en enfer, et c'est une des choses qui le stimule le plus a la Mission.
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II le dit plusieurs fois; ainsi dans une conference, non datee, sur les
debuts de la Congregation de la Mission (XI 2-3; E. 861):
La home einpeche plusieurs de ces bonnes gens des champs de se
confesser de sous leers peches a leurs cures; ce qui les tient dans an etat
de damnation. Et sur ce sujet, on denzanda, it y a quelque temps, a l'un
des plus grands hornmes de ce temps si ces gens-la pouvaient se sauver
avec cette honte, qui leer ore le courage de se confesser de certains
peches. A quoi it repondit qu'il ne fallait pas dourer que, mourant en cet
etat, ifs tie fussenl danznes.
Helas! nton Dieu! (dis-je alors en moi-merne), combien s'en perd-il
done! Et combien est important !'usage des confessions generates, qui
remedie a ce malheur, etant accompagne dune vraie contrition, comme
it est pour l'ordinaire! Cet homme (an paysan de bonne reputation,
confesse avant de mourir, et qui raconta continent it en flit libere) disait
tout haut qu'il etct ete damne, parce qu'il etait vraiment touche de I'es-
prit de penitence; car, quand une dine en est remplie, elle cont;oit une
telle horreur du peche que non seulement elle s'en confesse au pretre
inais elle serait disposee de s'en accuser publiquement, s'il etait neces-
saire pour son sa/ut.
b - La misere materielle et corporelle : la pauvrete extreme, les
maladies et toutes les blessures corporelles et spirituelles des hom-
mes font puissamment dynamise a laisser voir a travers Iui que Dieu
est bon et leur envoie des "mares et meres" comme it dit plus d'une
foil. Nous n'y toucherons pas ici, puisque ce sera l'objet de la partie
centrale.
3" - Ces vues recevront, au long de ses experiences et de ses
oraisons , des developpements progressifs: son experience le fait
approfondir, saisir, les verites de la foi:
a - Il medite les passages oii Jesus s'identifie a ses disciples, en
particulier affix plus petits, et assez vice, it voit que Dieu, et speciale-
ment le Verbe Incarne, Jesus, est litteralement dans le pauvre,
qu'il s'identific a la pauvrete et aux pauvres, qui expriment et conti-
nuent sa Passion. Les pauvres sont Jesus-Christ, et Jesus dans sa Pas-
sion.
Voici un passage, non date, d'un entretien aux Missionnaires.
Nous y saisirons, comme dans bien d'autres, la demarche typique de
M. Vincent: it observe, il regarde, it voit, on peut memo dire qu'il res-
sent vivement, puis it s'eleve a un regard de foi, qui orientera son
action: XI, 32; E. 895-896.
Je tie Bois pas considerer un pauvre pavsan on une pauvre femme
selon leur exterieur, ni selon ce qui parait de la portee de leur esprit,
d'autant que bien souvent ifs n'ont pas presque la figure, ni 1 esprit de
personnes raisonnables, tans ifs sons grossiers et terrestres.
Mais TOURNEZ LA MEDAILLE, ET VOUS VERREZ, PAR LES
LUMIERES DE LA FOI que LE FILS DE DIEU, qui a voulu titre pau-
vre, NOUS EST REPRESENTS PAR CES PAUVRES; qu'il n'avait pres-
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que pas la figure dun homme en sa passion, et qu'il passait pour fou
dans P esprit des Gentils, et pour pierre de scandale dans celui des Juifs,
et avec tout cela, it se qualifie 1 evangeliste des pauvres.
0 Dieu!, qu'il fail beau voir les pauvres, Si nous les considerons
en Dieu et dans 1 estime que Jesus-Christ en a faite! Mais si nous les
regardons selon les sentiments de la chair et de 1 esprit mondain, ils
paraitront rneprisables.
b - 11 contemple Dieu , le Pere de la misericorde , de la com-
passion , et 1'Incarnation du Fils , dans un homme pauvre et souf-
frant , par quoi it nous a montre a 1'extreme son amour.
Dans une longue conference, non datee, it essaye de comprendre
et d'exprimer cette dimension a partir de notre psychologie humaine:
Xl, 23.
(1) Il faut avoir souffert pour comprendre ceux qui souffrent
Quand on a ressenti en soi -meme des faiblesses et des tribulations, Pon
est plus sensible a celles des autres. [...]
(2) C'est pourquoi Jesus a voulu partager notre sort, etre le
prototype de la condition humaine : Vous n'ignorez pas que Notre-
Seigneur a voulu eprouver sur lui toutes les miseres. "Nous avons un
Pontife, dit saint Paul, qui sail compatira nos infirmites, parce qu'il les
a eprouvees lui-meme" (Hebreux, 4,15). Oui, 6 Sagesse eternelle, vous
avez voulu eprouver et prendre sur votre innocente personne toutes nos
pauvretes! Vous savez, Messieurs, qu'il a fait Bela pour sanctifier toutes
les afflictions auxquelles nous somines sujets, et POUR E'TRE L'ORI-
GINAL ET LE PROTOTYPE DE TOUS LES ETATS ET LES CONDI-
TIONS DES HOMMES.
c - Dans cette ligne, mais peut-etre un peu plus tard, it redecou-
vre que c'est dans les pauvres qu'il y a vraiment la foi , au milieu
meme de leurs malheurs et de leurs peches.
Nous allons voir sur piece combien la vue des miseres stimulait
le zele missionnaire de M. Vincent, en meme temps qu'elle l'interpel-
lait dans sa propre foi et le faisait interpeller les pretres pour leur peu
de zele. C'etait le 24 juillet 1655, en pleine Fronde, et en pleine offen-
sive du monde protestant contre les catholiques, de l'lrlande a la
Pologne.
Ce morceau de bravoure est savamment construit:
- description vive des malheurs du temps,
- interpellation a la conscience des pretres, dont la foi se
contente de paroles,
- et stimulation a l'ardeur missionnaire. 11 merite d'etre cite en
entier: Xl, 200-203; L. 156-159.
Je renouvelle la recommandation que jai faite et qu'on ne saurait
assez faire, de prier pour la paix, afin qu'il plaise a Dieu reunir les
cceurs des princes chretiens. La guerre est par tous les royaumes
catholiques: guerre en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en
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Suede, en Pologne, attaquee par trois endroits, en Hibernie, jusque dans
les pauvres montagnes et rochers presqu'inhabitables. L'Ecosse nest
guere mieux; l'Angleterre, on sail 1 etat deplorable oit elle est. Guerre
partoul, misere partout. En France, tant de gees souffrent! 0 Sauveur!
0 Sauveur! si, pour quatre ntois que nous avons eu ici la guerre, noun
avons eu rant de rnisere au c(rur de la France, ou les vivres abondaient
de toutes parts, que peuvent faire ces pauvres gens des frontieres,
qui sont dans ces miseres depuis vingt ans? Oui , it y a bien vingt
ans qu 'ils ont toujours la guerre; s'ils ont seine, ils tie sont pas assures
de recueillir; les annees viennent, qui pillent, qui enlevent; et ce que le
soldat n'a pas pris, les sergents le prennent et l emportent. Apres cela,
que laire? Que devenir? I1 fact mourir. S'il y a une vraie religion...
qu'ai-je dit, miserable !... s'il y a une vraie religion ! Dieu me le par-
donne! je parle materiellement. C est parmi eux, c'est en ces pau-
vres gens que se conserve la vraie religion , une foi vive; ils croient
sinrplenrent, sans eplucher; soumission azv ordres, patience dans 1'ex-
tremite des nriseres a souffrir tans qu'il plait a Dieu, les uns pour les
guerres, les autres a travailler le long du jour a la grande ardeur du
soled; pauvres vignerons, qui nous donnent leur travail, qui s attendent
a ce que nous prierons pour eux, Landis qu 'ils se fatiguent pour nous
nourrir!
On cherche l'ornbre; on ne voudrait pus sortir au soled; nous
aimons si fort nos aises! En mission du mains on est dans l eglise a
convert des injures du temps, de 1 ardeur dtt soled, de la pluie, auxquel-
les ces pauvres gees sons exposes.
Et nous crions a I'aide si l on nous donne un tant soil peu
plus d'occupation qu'a l'ordinaire . Ma chantbre, tries livres, ma
ntesse! Encore pour cela, baste! Est-ce la titre missionnaire, d'avoir rou-
tes ses aises? Dieu nous serf ici de pourvoveur, it nous fournit tons nos
hesoins et plus que toes nos besoins, it nous donne la suffisance et an
dela. Je ne sail si nous songeon.s assez a le retnercier. Nous vivons du
patrimoine de Jesus-Christ, de la sueur des pauvres gens. Nous
devrions toujours penser quand nous allons an refectoire: "Ai-je gagne
la nourriture que je vais prendre?". Jai souvent cette pensee, qui ►ne fail
entrer en confusion: "Miserable, as-tu gagne le pain que to vas manger,
ce pain qui to vient du travail des pauvres?". Au ►noins, si nous ►re le
gagnons pas comnte eux, prions pour leurs besoins. Bos cognovit pos-
sessorem suum (Isaie 1,3): les betes reconnaissent ceux qui les nour-
rissent. Les pauvres nous nourrissent; prions Dieu pour eux; et qu 'il ne
se passe pas de jour que nous ne les offrions a Notre-Seigneur, afin qu'd
lui plaise leur faire la grace de faire bon usage de leurs sou ffrances.
Je disais... que dis-je, miserable! On disait dernierement que
Dieu s'attend aux pretres pour arreter sa colere ; it s'attend a ce
qu'ils se mettront entre lui et ces pauvres gens, comme d 'autres
Moue, pour l'obliger a les delivrer des maux causes par leur ignorance
et par leurs peches, et qu'ils tie souffriraient peut-titre pas, s'ils etaient
instruits et si Von travaillait a leur conversion. C'est aux pretres a le
faire. Ces pauvres gens nous donnent leur bien pour Bela; Landis qu'ils
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travaillent; qu'ils bataillent contre les miseres, nous sommes les Moi'se
qui devons continuellement lever les mains au ciel pour eux. Nous
sommes les auteurs, s'ils souffrent pour leur ignorance et pour lours
peches; c'est donc nous qui sorntnes coupables de tout ce qu'ils sou f-
frent, si nous ne sacrifions route noire vie pour les instruire.
M. Duval, grand docteur de l'Eglise, disait qu'un ecclesiastique dolt
avoir plus de besogne qu'il n'en peut faire; car, des que la faitardise
(faineantise) et l'oisivete s emparent d'un ecclesiastique, tous les vices
accourent de sous cotes: tentations d'impurete et tart d'autres! Oserai-je
dire? 11 v faut penser; cela se presentera peut-etre quelqu'autre fois. 0
Sauveur, o mon bon Sauveur, plaise a votre divine bonte delivrer
la Mission de cet esprit de faitardise , de recherche de ses propres
aises, et lui donner un zele ardent pour votre gloire , qui fera
embrasser tout avec joie et qui ne lui Passe jamais refuser ['occa-
sion de vous servir! Nous sommes faits pour cela; et an missionnaire,
tin vrai missionnaire, an homme de Dieu, un hontme qui a V esprit de
Dieu, tout lui doit etre bon et indifferent; it embrasse tout, it petit tout;
a plus forte raison, une Compagnie, tine congregation petit tout, etant
animee et portee par P esprit de Dieu.
Ces lignes sont un peu longues, mais on y sent tout le souffle
missionnaire qui ressort de la contemplation des miseres des pauvres
gens, en meme temps que tout fart d'un orateur.
11 nous a laisse lui-meme
DES RESUMES SYNTHETIQUES DE SES VUES
11 savait les condenser et les synthetiser lorsque, dans ses entre-
tiens aux Dames ou aux Filles de la Charite, it exposait Ies motifs de
leur vie de service. Citons le canevas d'un entretien d'avril 1640 aux
Dames de la Charite, sur le service des pauvres malades de I'Hdtel-
Dieu et des Enfants Trouves: XIII 781.
Les motifs pour s'affectionner a ce bon oeuvre sont:
1. Que, visitant les pauvres de l'H6tel-Dieu et ces pauvres
(enfants), vous visitez Dieu mime en eux; et le service que
vous leer rendez, c'est a Dieu rnetne. Cum ipso sum in tribu-
latione (Je suis avec lui daps sa tribulation) (Ps 90[91J15).
2. Que vous faites voir et sentir la bonte de Dieu par la
votre a ces bonnes gees , et le faites glorifier; et c'est pour cela
qu'il vous recomtnande de visiter les pauvres; at glorificent
Patretn vestrum (pour Qu'ils glorifient votre Pere) (Mt 5,16).
3. Vous cooperez au salut de ces pauvres fames avec Jesus-
Christ, procurant qu'ils soient instruits, (assent une confes-
sion generale et partent de ce monde en bon etat, ou sortent
gueris de 1'He)tel-Dieu en bon etat.
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4. Vous edifiez toute 1'Eglise en vovant que vows vous appli-
quez avec tart de borate a ('assistance des pauvres (etc.).
Son disciple Bossuet proclamera
LA CONCLUSION:
L'EGLISE EST LA VILLE DES PAUVRES
Nous n'avons apparemment plus de texte oir M. Vincent dit cela
explicitemcnt. Mais it reste un texte magnifiquc et tres fort de Bos-
suet , qui a ete Pretre des Mardis, impregnc de I'esprit vincentien, qui
a preche au pauvre peuple a Metz, et qui, I'annee de son arrivee a
Paris, en 1659, a donne son celebre "sermon sur 1'6minente dignite
des pauvres dans l'Eglise"...
Voici deux des passages les plus forts de cc sermon: (vers le
milieu du ler point, et vers le debut du 2" tiers du 2" point. Je les ai
cites dans le chapitre sur Saint Vincent du livre collectif "Les pau-
vres, un defi pour 1'Eglise"). L'EGLISE DE JESUS-CHRIST EST VERI-
TABLEMENT LA VILLE DES PAUVRES. Les riches, je me crains point
de le dire, en cette qualite de riches, car it taut parler correctement, etant
de la suite du monde, etant pour ainsi dire marques a son coin, n'y
sont soul forts que par tolerance, et c'est aux pauvres et aux indigents,
qui portent la marque des fils de Dieu, qu'l appartient proprement d'v
titre recu.s...
Venez done, 6 riches, darns son Eglise; la porte enfin vous en est
ouverte; mais elle vous est ouverte en javeur des pauvres et a conditions
de les servir. C'est pour ]'amour de ses enfants qu'l permet ('entree a ces
etrangens.
Vo_vez le miracle de la pauvrete! LES RICHES ETAIENT STRAN-
GERS, MATS LE SERVICE DES PA(IVRES LES NATURALISE et lour
sert a expier la contagion qua( contractent parnmi leurs richesses. Par
consequent, 6 riches du siecle, prenez tans qu'l vous plaira des titres
superhes, vows les pouvez porter dans le monde: DANS L'EGLISE DE
JESUS-CHRIST, VO(IS ETES SEULEMENT SERVITEURS DES PAU-
VRES.
On y retrouve des mots de Saint Vincent: "serviteurs des pau-
vres", et meme sa pens6c. Et nous venons de ]'entendre s'exclamer, cc
24 juillet 1655: XI 200-201; E. 157.
S'IL Y A UNE VRAIE RELIGION... qu'ai-je dit, miserable!... s'il v
a one i.'raie religion! Dieu me le pardonne! Je parle materiellement.
C'EST PARMI EUX, C'EST EN CES PAUVRES GENS QUE SE CON-
SERVE LA VRAIE RELIGION, UNE FOI VIVE...
Bref, nous pouvons croire que M. Vincent a trouve dans cc Bos-
suet-la un porte-parole genial.
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C'EST TOUT CELA QUI LE STIMULE
POUR LA MISSION,
et pour une Mission qu'on ne peut faire
qu'ensemble, en equipes de Pretres en
cooperation avec les fideles.
En effet, ce service spirituel et corporel
des pauvres , qui est la mission du Christ Jesus,
nous avons a le recevoir et a 1'exercer en Eglise
Ceci egalement est une conviction de M. Vincent. Toujours it
s'est voulu relie aux Eveques et it a repete que nul ne peut s'arroger
un emploi, Toujours aussi it a voulu agir en concertation et en col-
laboration. Pretres ou laics doivent recevoir mission, et agir en lien
avec le Pape, les Eveques, les cures, et ensemble.
Ceest ici le lieu de citer la partie omise dans la lettre de 1631 a Mr
du Coudray: 1, 115-116.
Pour ce faire, it faut vivre en congregation (= en association) et
observer cinq choses corn me fondamentales de ce dessein:
1° de laisser le pouvoir aux eveques d'envoyer les missionnai-
res (daps) la part de leur diocese qu'il leur plaira;
2° que lesdits pretres soient soumis aux cures oA ils front faire
la mission, pendant le temps d'icelle;
3° qu'ils ne prennent rien de ces pauvres gens, mais qu'ils vivent a
leurs (propres) depens;
4° qu'ils ne prechent, ni catechisent, ni confessent dans les villes
ou it ti' a archeveche, eveche ou presidial, excepte les ordinands et ceux
qui feront les exercices dans la inaison;
5" que le superieur de la compagnie (216) ait 1 entiere direction
d'icelle; et que ces cinq maximes doivent etre corn me fondamentales de
cette congregation.
Bien plus tard, lorsque l'Europe envoie des apotres dans les conti-
nents ou l'Eglise nest pas encore organisee, it ecrira a un confrere, le 3
mai 1652, a propos d'un projet d'envoi en Amerique du Nord: (IV, 377).
Il est bon [...] d'envoyer de nos pretres pour la conversion des infi-
deles, mais cela s entend QUAND ILS ONT UNE LEGITIME MISSION.
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1. Un TEMOIGNAGE GLOBAL:
la lettre au Pape Innocent X, le 16 aout 1652
Au plus fort des guerres de la Fronde, M. Vincent, apres etre
intervenu en vain aupres de la Reine et de Mazarin, finit par s'adres-
ser au Pape: IV 458.
Prosterne tres humblement aux pieds de Votre Saintete, ... oserais-
je aussi, plein de con fiance... lui exposer l'etat lamentable et certes
bien digne de pitie de notre France? La maison rovale divisee par les
dissensions; les peoples partages en factions; les villes et les provinces
affligees par les guerres civiles: les villages, les bourgades, les cites,
renversees, ruinees, bff4lees; les laboureurs rnis dans l'impossibilite de
recolter ce qu'ils ont serve, et n'ensemencant plus pour les annees sui-
vantes. Les soldats se livrent impunement a tons les exces. Les peuples
sont exposes, de leur part, non seulement aux rapines et atur briganda-
ges, mais encore aux meurtres et a toutes sortes de tortures; ceux des
habitants des campagnes qui ne sont pas frappes par le glaive meurent
presque tous de faun; les pretres, que les soldats n'epargnent pas plus
que les autres, sons inhurnainement et cruellement traites, tortures et
mis a mort; les vierges sons deshonorees, les religieuses elles-rnemes
exposees a leur libertinage et a leur fureur, les temples profanes, pilles
on detruits; ceux qui restent debout sont le plus souvent abandonnes
par leers pasteurs, en sorte que les peuples sort presque prives de sacre-
ments, de messes et de tout autre secours spirituel.
En fin, chose horrible a penser et plus encore a dire, le tres auguste
Sacrernent du Corps du Seigneur est traite avec la derniere indignite,
tneme par les catholiques; car pour s 'efnparer des vases sacres, ils jet-
tent a terre et foulent aux pieds la Sainte Eucharistic. Or que font les
heretiques qui n 'ont pas la foi en ces mysteres? Je nose ni ne puis
1 exprimer.
C'est pee d'entendre et de lire ces chosen: IL FAUT LES VOIR ET
LES CONSTATER DE SES YEUX....
Et la lettre se termine par un appel pour que le Pape agisse: le
malheur est un appel et un envoi, it pousse a s'engager.
2. Temoignages ou indications sur
QUELQUES POINTS EN PARTICULIER
a - Galeriens
Il ne manque pas de livres pour exposer la cruaute avec laquelle
etaient traites les galcriens, des la prison, rives a demi accroupis a
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une espece de banquette, puis au long de la chaine, sur les routes,
rives deux par deux par le cou, les colliers attaches par Line chaine
avec un anneau au milieu, et relies par cent ou deux cents par une
longue chaine qui passait a travers ces anneaux medians, et enfin sur
les galeres, rives la encore jour et nuit au banc, sous la pluie et le
soleil, et les coups des gardes.
M. Vincent avait di voir ces tristes corteges, en passant a Mar-
seille et Avignon. Ce ne fut pas son premier stimulant a la Mission,
mais assez vite, cela y contribua. 11 en entendait parler par M. de
Gondi a partir de 1613. Une foil aumonier des Galeres, en 1619 (X111,
55), it a vu de pres leur sort, et nous avons encore des confidences qui
nous revelent comment cela le met en branle.
Une exhortation a ]a douceur envoyee a un pretre de la Mission,
entre 1630 et 1650, nous montre comment son experience commande
et le zele pour la mission, et le style humain, simple et cordial, qu'elle
doit avoir: IV, 53
Si Dieu a donne quelque benediction a nos premieres mis-
sions , on a remarque que c 'etait pour avoir agi amiablement,
humblement et sincerement envers toutes sortes de personnes; et
s'il a plu a Dieu de se servir du plus miserable pour la conversion des
quelques heretiques, ils out avoue eux-rrtentes que c etait par la patience
et par la cordialite qu'il await ewes pour eux. Les forpats meme, avec
lesquels jai demeure, ne se gagnent pas autrement; et lorsqu'il West
arrive de leur parler sechement, jai tout gCte; et, au contraire, lorsque je
les ai loues de leer resignation, que je les ai plaints en leurs souf fiances,
que je leur ai dit qu'ils etaient heureux de faire leer purgatoire en ce
nnonde, que jai baise leurs chaines, compati a leurs douleurs et temoi-
gne affliction pour leurs disgraces, c'est alors qu'ils rn'ont ecoute, qu'ils
ont donne gloire a Dieu et qu'ils se sont mis en etat de salut.
Et surtout, avec les Filles de la Charite, le 18 octobre 1655: X,
125; F. Ch. 550.
Alt! rues sr--urs, quel honheur de servir ces pauvres forFats, aban-
donnes entre les mains des personnes qui n 'en ont point de pitie! Je les
ai vus, ces pauvres gens, traites comme des betes ; ce qui a fait que
Dieu a ete touche de compassion . Its lui ont fait pitie; en suite de
quoi sa borate a fait deux choses en leur faveur: prentierernent, it leer a
fait acheter une maison 1; secondement, it a voulu disposer les choses
de telle sorte qu'ils fussent servis par ses propres ftlles, puisque dire une
Fille de la Charite, c'est dire une fille de Dieu.
1 "En 1622 , it loaa pour eux tote rnaison au laubourg Saint-Vonore, pros
de I'eglise Saint-Roch. ... En 1632 , le saint obtint dtt roi et des echevins de Ia ville
qu'une vieille tour carree, placee pres du pons de la Tournelle, entre la porte
Saint-Bernard et la Seine, serait amenagee pour recevoir les galeriens ntalades"
(Note de M. Pierre Coste, dans S.V. 1 166, note 2).
STUDIA 273
b - Prostitution
C'est un aspect asset ignore de l'oeuvre de M. Vincent, et pour-
tant, trois Instituts fondes par lui ou avec Iui s'en sont occupes!
Des 1630, 3 ans avant les Filles de la Charite, Marie Lumague,
dame Pollalion, fonde avec lui, en plusieurs etapes, les Filles de la
Providence, pour la protection des jeunes filles en danger, puis I'ac-
cueil des repenties. 11 confia assez vite la direction spirituelle de l'lns-
titut a un pretre pieux, et noun n'avons presque plus de Iettres et pas
du tout d'entretiens de lui touchant cette oeuvre.
Superieur de la Visitation de Paris, it participa a 1'erection de
deux autres monasteres, puis a la mise sur pied dun quatrieme, la
Visitation Sainte-Madeleine, dans lequel un groupe de Visitandines
accueillait et encadrait les lilies repenties, dont celles qui le desiraient
menaient une vie religicuse: les Filles de Sainte-Madeleine. Ici egale-
ment, it ne nous reste quasi pas de texte direct. II est vrai que les
Visitandines n'ont jusqu'ici communique aucun textc de saint Vin-
cent, si elks en ont garde.
Enfin, une fois les Filles de la Charite fondees, avec Louise de
Marillac, elle eurent plus d'une fois a accucillir des fines repenties,
mail cela ne devint pas une oeuvre principale chez ones, et it ne nous
est quasi pas parvenu de texte directement de M. Vincent.
c - Enfants trouves
Cette ceuvre, par contre, est la plus connue dans le peuple,
source de l'image courante du Pere Vincent portant un bebe aban-
donne dans ses bras. Et ici, les textes, lettres et conferences, sont tres
nombreux et, comme tous les textes de M. Vincent, fort passionnes et
eloquents. Il taut nous limiter a quelques phrases tvpiques.
Son canevas de l'entretien du 12 janvier 1640, outre qu'il nous
montre comment it savait prevoir a la fois les arguments et les objec-
tions, nous livre un bon expose sur notre sujet: la description du mal-
heur d'une categoric d'etre humains, leur lecture dans la foi, qui sert
aussi a repondre aux objections venant d'un esprit humain et non
chretien: XIII, 775-776.
Motifs
1. Que les lottanges de vos petits enfants plaisent it Dieu. Ex ore
in/antiuin et lactentium perfecisti laudem (de la bouche des enfattt.s et
des nourrissons to tires one louange par/aite) (Psautne 8,3).
2. Qu'ils sont en necessite extreme, a laquelle ceux qui le
savent sons obliges de subvenir , sur peine de (775) damnation.
Non pavisti, occidisti (tu ne les a pas nourries [les brebis], to les as
toees) (EzCch.). Leur necessite (est) extretne, en ce qu'ils sont abatt-
donnes de pore et de tnere; et si le public (l assistance publique, la Mai-
son de la Couche) en pretid soin, ils tie laissent pas d'etre en pareille
necessite extretne:
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1° pource que, n'v avant pas assez de fonds pour leur entre-
tien, Pon est contraint de les donner au premier venu , qui les
font ntourir on de fain on de ►nal;
2° pource qu 'ifs nteurent tons;
3° que c est titre tin opprobre a Paris que nous blamons dans
les turcs, qui est de vendre les homntes comme les betes; car
l'on vend ces enfants a qui en vent, pour 30 livres;
4° que c'est (les) liberer (par) la meme de la cruaute exercee
par Herode stir les saints Innocents, car l'on exerce la mente
cruaute contre ces petites creatures, puisque Pon les baille a
des ntiserables creatures, qui les font mourir, les tines de ntale-
faint, et les autres leur rontpant les bras et les jambes (pour les
exposer stir les foires);
5° que Notre-Seigneur a voulu qu'il soil dit de lui qu'il est
venu an monde pour relever pauperem vociferantent et pupil-
lum cui non eras adjutor (le pauvre qui hurle et l orphelin gtti
n avail personne pour l'aider) (Psaunte 71,12). (...J.
Object ions
1. Que c est affaire aux hauls justiciers et non a des personnes par-
ticulieres, notamtnettt a des fentntes.
Il est vrai. Mais que fera-t-on? C 'est tin proces. Qui 1'entreprendra?
Cependant ces pauvres petites creatures nteurent.
2. Que Dieu a dantne beaucoup de ces petites creatures a cause de
la naissance, et que c est pour cela peut-titre qu'il ►te permet pas qu'on
y donne ordre.
Je reponds deux choses:
I" Que c' est parce que l'homme a ete maudit de Dieu
(776) a cause du peche d'Adam, que Notre -Seigneur s'est
incarne et est mort , et que c'est faire un cettvre de Jesus-
Christ que de pre ► tdre soin de ces petites creatures, quoique
maudites de Dieu.
2° Que peut-titre entre ceux-la s en trottvera-t-il quelques-uns
qui seront grands personnages et grands saints. Remus et
Romulus etaient des enfants trouves et furent nourris par une
louve. Melchisedech, pretre, etait, selon saint Paul, sans genea-
logic, c'est-a-dire sans Pere et sans mere, qui est a dire enfant
trouve. Moise etait un enfant trouve par la sceur de Pharaon.
Jean Anouilh a su magnifiquement traduire cc "1°" dans le film
de Maurice Cloche.
Monsieur Vincent redira plusieurs fois ces memes motifs. 11
insiste aussi sur les movens, et la maniere.
STUDIA 275
En 1647, la fortune des Dames, qui doivent aussi depuis 10 ans
subvenir aux populations de la Lorraine, est serieusement entamee, et
l entretien des Enfants trouves devient un probleme crucial. Elles nous
ont conserve le resume de cette reunion pathetique: XIII, 801.
M. Vincent se pose la question: les dames de la Charite doivent-elles
continuer ou abandonner I oeuvre des enfants trouves? 11 examine les
raisons pour et contre et rappelle aux dames le biers qu 'dies ont fait
jusque-la: cinq ou six cents enfants arraches a la mort et eleves chre-
tiennement: les plus grands places en apprentissage, ou sur le point de
1'etre. Si tels sons les commencements, que tie promet pas 1 avenir?
Puis, elevant la voix, it conclut par ces mots:
Or sus, Mesdames, la compassion et la charite vows out fait adop-
ter ces petites creatures pour vos enfants; vous avez ete leurs a:eres
selon la grace depuis que leurs mere.,; selon la nature les out abandon-
ties; voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner.
Cessez d'etre leurs meres pour devenir a present leurs juges;
leur vie et leur mort sont entre vos mains; je men vais prendre les
voix et les suffrages; it est temps de prononcer leur arret et de
savoir si vous ne voulez plus avoir de misericorde pour eux. Its
vivront si vous continuez den prendre un charitable soin; et, all
contraire, ils mourront et periront infailliblement si vous les abandon-
nez; P experience tie vous pennet pas den dower.
Et les Dames voterent pour continuer I'(euvre, allant jusqu'a ven-
dre leurs "mignoteries"...
d - La misere spirituelle du peuple , du clerge , et meme des
tveques
Elle est Bien connue. Je me contenterai d'une remarque un peu
surprenante:
11 faut voter que c'est surtout ('ignorance que deplorent les pre-
miers textes. Ce n'cst que bien plus tard, et davantage de la part des
correspondants, qu'apparait la denonciation des vices, comme l'ivro-
gnerie ou le concubinage.
Ainsi, vers 1643, un Eveque ecrit a Saint Vincent: 11, 428.
Je travaille au Bien de mon diocese, "nrais c est avec peu de succes,
pour le grand et inexplicable nombre de pretres ignorants et vicieux qui
component mon clerge, qui ne peuvent se corriger ni par paroles ni par
exemples. Jai horreur qua ►rd je pease que Bans mon diocese it y a pres-
que sept mille pretres ivrogrres on impudiques qui montent toes les
fours a l autel et qui Wont aucune vocation".
Il est vrai que ses ecrits ont ete peu conserves avant les annees
1640.-
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e - Les guerres
Son action en favour des populations des Provinces ravagees par
la guerre, de la Lorraine a l'Ile-de-France, n'est tr&s connue du public,
et pourtant, c'est peut-titre sur elle qu'il nous reste le plus de texte, et
c'est a son propos qu'il fut le plus hardi, intervenant plus dune loin
aupres de Richelieu puis d'Anne d'Autriche et de Mazarin, et le plus
inventif, utilisant, comme les Jesuites du Canada, les "Relations"
imprimees, sur une grande feuille pliee en deux (4 pages) publiees et
largement diffusees chaque mois.
II nous faudra nous contenter de 1'extrait de la lettre au Pape cite
plus haut.
IF - Les calomnies et les menees adverses
Elles n'ont pas manque, en particulier de la part cc ceux qui se
sentaient ecartcs de 1'episcopat ou de postes d'enseignement a cause
de son influence sur la Reine, ainsi quo de la part des jansenistes.
Tout cela le marquait, car c'etait un grand affectif, mais stimulait




Au Pays de M. Pouget
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par Andre Sylvestre, C.M.
Avec quelques pretres de Nimes, anciens du seminaire de Viviers,
nous nous etions donne rendez-vous pour passer 3 jours ensemble au
seminaire de St. Flour. On arrive de Rodez ou d'Aurillac en ville
haute sur une vaste esplanade ombragee. Un lacis de petites rues lui
fait suite, qui debouche sur une belle place, la place d'Armes en-
touree de vieilles demeures aux facades austeres de basalte noir. La
cathedrale dresse a Pest de la place ses deux hautes tours massives
aux tons presque noirs. Sur le flanc sud de la colline, des rues pen-
tues descendent en diagonale. Lune d'elles la "rue des Planchettes"
longe la chapelle du Grand seminaire.
Cette vaste maison comporte un corps de logis sur 3 etages et
une centaine de metres de long. Elie a ete construite de 1752 a 1762
alors que les Lazaristes en avaicnt la direction depuis 1674. La facade
coiffee en son centre et aux extremites de toitures presque verticales,
disposees en decor de theatre, a etc batie sur le modele de l'ancien St.
Lazare.
La maison est encore toute remplie des souvenirs des Pretres de
la Mission qui en furent charges de 1674 a 1791 et ensuite de 1820 a
1903.
J.G. Perborre
Y fut envoye comme jeune professeur de dogme a l'automnc
1826. Une chambre qu'il a habitee au 3eme stage garde son souvenir.
Une plaque de marbrc apposee au mur de cette cellulc rapppelle sa
presence en ces lieux et son martyre en Chine. 11 fut appele au bout
d'un an a prendre, en villc haute, la direction du Petit Seminaire qu'il
assuma de l'automne 1827 a l'automne 1832 et ou it fit merveille.
Dans la chapelle du Grand seminaire, le vitrail du fond le represente
recueilli comme it devait 1'etre au temps ou it etait a St. Flour.
Le cha ur est orne de 4 grands tableaux evoquant diverses scenes
de la vie se St. Vincent. M. Pcrboyre quitta St. Flour en 1832 pour
Paris ou it etait appele comme directeur-adjoint du Seminaire inter-
ne. Il fut tres regrette a St. Flour de ses eleves et de leurs parents.
Les freres Peschaud
Parmi les pretres de la Mission qui au XlXeme s. commencerent
leurs etudes dc theologie au Grand seminaire de St. Flour, it faut
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mentionner particuliCrement les 3 freres Peschaud, originaires de La
Chapelle d'Alagnon.
Le premier, Francois , apres avoir commence son seminaire sous
la conduite du supericur M. Grappin, va a Paris a l'insu de son pore
pour entrer dans la C.M. C'etait en 1827. Le pere furieux parle de
prendre son fusil pour aller occire M. Grappin, et it dit a son plus
jeune his "Je prefere que to deviennes vacher plutot que lazariste".
Arrive a St. Flour, it couvre M. Grappin d'injures et finit par se cal-
mer et consentir au depart de son aine.
Ordonne pretre en 1830, Francois revient a St. Flour comme pro-
fesseur au petit seminaire puis comme superieur. L'eveque obtint du
P. Etienne de nommer le P. Peschaud comme superieur des Mission-
naires diocesains a Aurillac. 11 mourut dans cette charge en 1865.
Le deuxieme, Pierre , ne en 1813, entra Iui aussi a St. Lazare, fut
ordonne pretre en 1837 et partit en Chine la meme annee. 11 arriva a
la mission du Kiang Si en 1843, mais it s 'y depensa tellement qu'il
mourut en 1848.
Le troisic'me fils Peschaud a avoir commence ses etudes au semi-
naire de St. Flour fut le 9eme des enfants Peschaud, Etienne-Ber-
nard.
Ne en 1820, it entra a St. Lazare en 1841 et fut ordonne en 1844.
11 partit en Chine en 1845 et it fut affecte des 1846 au Seminaire du
Kiang Si, jusqu'en 1851. A partir de cette date it est missionnaire par
monts et par vaux. II envoie a son frere Francois et a ses sours des
lettres fort pittoresques decrivant ses travaux.
"J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en qualite d'Auvergnat, j'ai eu
]'insigne honneur de baptiser les deux premiers chaudronniers du
Kiang Si".
En 1861 it est capture par des bandits qui, sur le point de le tuer,
finissent par le renvoyer. 11 rentrera en France en 1864 et sera pro-
fesseur au Petit seminaire de Montpellier 1864-68, puis de St. Flour
1868-79, puis econome du Grand seminaire de St. Flour de 1879 a
1891. fl se retire alors a Dax ou it meurt en 1901 a 81 ans.
A noter en passant que cette famille Peschaud donna aussi 4 Fil-
ler de la CharitC•, dont I'une fut la celebre saeur Catherine superieure
pendant 34 ans de I'h6pital de Castres, personne imposante par son
physique de plus de 150 kilos, surnommce par les soldats de la gar-
nison la Reine du Midi . Elle mourut en 1879 et toute la ville prit le
devil.
Mais le plus illustre des eleves qui commencerent leur theologie
au Grand seminaire de St. Flour, fut M. Guillaume Pouget. Ses
parents auraient voulu qu'il fut pretre diocesain. Il avait ete tente de
se faire jesuite, mais it prefera, dit-il, suivre l'humilite de M. Vincent
et entrer chez les Lazaristes. On I'envoya continuer ses etudes a Paris.
Mais nous allons tout a l'heure faire une visite a sa maison natale.
Restons encore un peu au Grand seminaire.
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A la fin du siecle dernier, avant la Separation de l'Eglise et de
l'Etat et le depart force des Lazaristes, it y eut dans la derniere equipe
de professeurs deux personnages que j'ai encore connus, a St. Lazare
en 1938, M. Charles Souvay le superieur general qui mourut au
debut de la guerre, et M. Hubert Meuffels d 'origine hollandaise. Le
P. Souvay, originaire de Saulxures sur Moselotte dans les Hautes
Vosges, avait rapporte de son pays natal deux tout petits sapins qu'il
planta au bas de la terrasse devant le Seminaire.
M. Souvay partit ensuite aux U.S.A. mais ses sapins continuerent
a pousser et ce sont maintenant de venerables anciens de pres de 30
metres de haut. Je tiens ces details du chanoine Querel, le dernier
superieur du Seminaire avant le depart des seminaristes pour Cler-
mont, 11 m'en parlait vers 1955.
Au village du P. Pouget
Nous ne pouvions pas faire un sejour a St. Flour sans aller faire
un pelerinage a la maison natale de M. Pouget, a une trentaine de
kms. Pour nous y preparer, nous avons relu la veille au soir dans le
livre de M. Guitton: " Portrait de M. Pouget " les pages concernant
I'enlance et la jeunesse du petit Guillaume.
Apres la traverses des villages de Fridefont et de Faverolles, nous
quittons la route principale qui va vers Chaudes Aigues et nous pre-
nons a gauche vers le village de Maurines . C'est un hameau de 7 ou
8 maisons a cote de I' eglise, qui est precedee de 1'enclos de 1'ancien
cimetiere tout engazonne.
L'edifice est tres modeste, it comporte des elements romans, mais
it a ete profondement remanie au XVleme s. L'interieur est tres
sobre, les pierres apparentes sont d'un granit de teinte claire, alors
que beaucoup d'eglises d'Auvergne sont en basalte sombre. Dans une
chapelle a gauche une grosse cuve de pierre d'une seule piece est le
baptistere ou le petit Guillaume fut baptise en 1847. L'ensemble de cc
modeste sanctuaire est remarquablement bien tenu et orne avec gout.
A quelques centaines de metres du village, la route longe le nou-
veau cimetiere. On y a transfers les tombeaux de l'ancien. Plusieurs
d'entre eux portent des noms de Pouget, dont un Guillaume Pouget
sans doute quelque cousin. Mais la tombe des ancetres de la famille,
qu'a fait transferer ici une arriere niece du P. Pouget, Mme Hou-
daille, est une antique dalle epaisse de granit gris, aux bords uses par
le temps. Elle n'a aucune inscription, mais elle porte en relief cc qui
semble bien titre une croix, mais pourrait aussi bien titre une epee.
A un kilometre environ de Maurines, sur une legere pente le
hameau de Morsanges rassemble une dizaine de maisons, autour
d'un espace vert, au milieu duquel est tapi le four banal . Sa structure
evoque celle d'une petite chapelle trapue. Chaque famille venait jadis
y cuire son pain.
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Nous allons faire une visite a Mme Brousse une parente du P.
Pouget pour lui demander la clef do la maison. Cette dame est une
allrgre centenaire. II n'est pas convenable de demander son age a une
dame, mais Mme Brousse nous avoue spontanement et avec fierte ses
99 ans. Elle nous presente sa fille et son gendre M. et Mme Dauphin.
Nous evoquons des souvenirs du P. Pouget.
Mme Dauphin se souvient qu'etant enfant, lors dune visite
qu'avec ses parents, elle avait faite au P. Pouget, celui-ci l'avait fait
asseoir sur ses genoux. Elle conserve precieusement les livres publies
sur le P. Pouget, ceux de MM. Guitton et Chevalier, celui sur la ren-
contre aver M. Bergson, et egalement les oeuvres du P. Pouget en par-
ticulier les lourds volumes d'Ecclesiologie, publies "pro manuscrip-
to", evitant ainsi l 'lmprimatur.
Nous allons ensemble a la maison natale: c'est une petite maison
basse aux murs de grosses pierres de granit. Elle est tournee vers le
midi. ALL dessus de la porte le linteau fait dune scale grande pierre
porte graves dans la pierre un cmur et un calice renverse qui enca-
drent la date 1827 . La maison d'habitation proprement dite se
compose de deux pieces celle ou nous entrons et une autre de meme
dimension a 1'etage. Cette piece du rez-de-chaussee est eclairee de
dcux petites fenetres. Devant celle de droite en entrant, se trouve une
grande pierre plate a rebords qui servait d'evier avec ecoulement
direct sur I'exterieur. Dans ]'embrasure de la fenetre de gauche une
tablette est fixec qui porte quelques livres. C'est 1a que lc jeune Guil-
laume s'installait pour lire ou pour ecrire. ALL mur proche de cette
fenetre deux photos, l'une represente le P. Pouget en jeune pretre,
pouvant avoir une trentaine d'annees, avec un beau visage regulier,
sur I'autre c'est le noble vieillard que certains d'entre nous ont encore
connu, legerement voute et portant une calotte noire. A droite do
cette fenetre la vaste cheminee oir un hanc, sur le cote, permettait de
s'installer tout pres du feu al cantou , comme on dit dins la langue
du pays. Les murs sont revetus de boiseries de sapin. Elles ouvrent
dans le fond de la piece sur deux fits-alcoves, profonds et secrets
comme des tombeaux, I'un est sous I'escalier qui monte a I'etage.
La piece du-rez-de chaussee communiquait sur la droite par une
porte avec 1'ecurie, I'on pouvait ainsi profiter quelque pcu de la cha-
leur animale. Cc local a etc amenage en cuisine. Pendant quelques
semaines de fete, Mme Houdaille vient redonner vie a cette humble
maison ou tout rappelle le souvenir des annees de jeunesse du P.
Guillaume Pouget.
Lorsque nous prenons conge de Mme Brousse et de M. et Mme
Dauphin ceux-ci nous suggerent de passer en quittant Maurines, par
le calvaire de Cornbreilles a 2 km sur une hauteur qui domine la
route de Chaudes Aigues. la route s'arrete au pied dune montee
assez raide. Le senticr longe les 14 stations d'un modeste chemin de
croix. L'esplanade herbue du sommet porte un calvaire a trois croix,
unc statue de la Ste Vierge et une statue de St. Jean. M. Dauphin
nous a rappele que c'est la-haut, sur cc sommet balaye par les vents,
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qu'eut lieu le 5 septembre 1909 un pelerinage de la region preside
par le Doyen de Chaudes Aigues, assiste de plusieurs prctres des envi-
rons, et que cc jour-la cc fut le P. Pouget qui celebra la messe solen-
nelle.
En quittant Maurines nous passons par Chaudes Aigues. Sur une
placette en pente, nous regardons couler une fontaine chaude, et
meme tres chaude, la source du Sar, a 82°.
De retour a St. Flour nous racontons pendant le repas du soir
notre visite a Maurines a 1'econome de la maison, le P. Saint Leger.
Cela lui rappelle un souvenir pittoresque relatif au P. Pouget. II fut
quelque temps superieur du seminaire. Un jour qu'il avait celebre la
messe comme d'habitude, assiste par un servant, ses confreres I'at-
tendirent an petit dejeuner. 11 n'arrivait pas, aussi trouvant qu'il avait
la devotion un peu trop longue pour son action de graces, I'un d'eux
s'en va le chercher a la chapelle, puis a sa chambre, mail pas de
P. Pouget! Il a cependant l'idee (Faller voir a la bibliotheque, ct it le
trouve en haut d'une echelle en chasuble, en train de compulser on
gros volume. Dans sa hate d'aller verifier une reference biblique, it
n'avait pas pris le temps a la fin de la messe d'enlever ses habits litur-
giques et s'etait precipite a la bibliotheque.
Tels sont les details relatifs a St. Flour dont je vous fais part
volontiers de crainte qu'ils ne se perdent. Nous avons laisse en ces
lieux une longue tradition de presence lazariste, que noes ne devons
pas ignorer. Une quarantaine de confreres sont issus de cc diocese au
siecle dernier et actuellement encore quelques uns le representent
chez nous fort honorablement.
Je souhaite qu'ils aient des neveux ou des arrieres neveux qui
s'engageront derriere eux pour continuer la lignee des Pcschaud et
des Pouget, des missionnaires et des savants.
s PIRITLIALITAS
Apostolic Reflection
by Hugh O'Donnell, C.M.
(Conference to the Daughters of Charly of the U.S.)
God, we ask you to pour out your Spirit upon us. Bless us and
send your Spirit into each of our hearts. Help us to celebrate
the history of your presence in our lives . Help us enter into the
spirit of thanksgiving for Vincent and Louise and one another.
Give us a spirit of openness to the companionship we have in
community, an openness to the mystery to which you call us.
Help us to travel always in joy to our sisters and brothers. We
make this prayer through Christ our Lord. Anien.
In your Inter-Assembly document, At Jacob's Well, you say: "We
twill move forward... We will commit ourselves to the wav of discern-
ment through Apostolic Reflection." You are saying Apostolic Reflec-
tion will be your way of life. You_ have committed yourselves to
Apostolic Reflection as your way of journeying forward.'
When I met with the Ongoing Formation Team to plan this day,
two significant insights came to us. The first one 1 underlined this
morning: unrestricted readiness, which is the first step in discern-
ment, is not a technique nor a spiritual technology but is actually a
' The Vincentian Community affirms apostolic sharing as a centerpiece
in renewing and animating its own missionary life, though the vocabulary is
different. Paragraph 46 of the Constitutions and Statues of the Congrega-
tion of the Mission reads , "In community prayer we find an excellent way
of animating and renewing our lives , especially when we celebrate the
word of God and share it, or when in fraternal dialogue we share with
one another the fruit of our spiritual and apostolic experience."
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way of life. Consequently, as we reflected on discernment, we were
being led not so much to ways and means, but to the center of our
lives. The center of our lives is an unrestricted readiness rooted in the
Goodness of God, opening us toward the Kingdom and our brothers
and sisters.
The second insight concerns Apostolic Reflection, which is a con-
crete instance of discernment. It turns out Apostolic Reflection is not
it religious exercise or a new technique that is now being introduced.
Rather, Apostolic Reflection seems to be emerging in our time as the
very center of community life, in such a way that it is the way for-
ward. Sharing our lives is the way forward. This insight is at the
heart of these reflections.
What is the foundation of Apostolic Reflection for Vincent? It is
the absolute conviction "God is here!" I have been mentored on the
road to this understanding by a confrere, Father Andre Dodin, and a
Trinitarian priest, Father Dennis Dwyer. They led me to understand
the profound influence of Benet of Canfield, the English Capuchin,
on Vincent and the more distant but real influence of Jan Ruvsbro-
eck, the Flemish mystic. The very important lesson Vincent learned
from them is "God is here " - within me, in front of me, behind me, in
this man, this sister, this child, these circumstances, these events.
Much careful study remains to be done. I'll present what I know and
trust you to receive it to the degree it resonates with the love in your
hearts and your lived experience of Vincent and Louise.
1 heard of Benet of Canfield for the first time four years ago. I
learned from Father Dodin that in 1609, when Vincent came to Paris
for the first time, Father Duval gave him a copy of Canfield's princi-
pal work, The Rule of Perfection. Canfield is considered by histori-
ans of the spiritual life as the Master of the Masters of seventeenth
century spirituality. In particular, he was a teacher of Cardinal de
Bcrulle and many of those interested in the spiritual renewal of
France. When Vincent came to Paris in 1609, he had not yet let go of
his ambitions. When Canfield's book came into his hands, he was just
beginning to turn to a totally new future in the Kingdom. Fifty years
later, in 1658, when he wrote the Common Rules of the Congregation
of the Mission, he took the paragraph on discerning God's will and
obedience to it body and bones from Canfield. But, Canfield's influ-
ence on Vincent penetrated his spirit far beyond this text. When I
had an opportunity to read The Rule of Perfection , I experienced
knowing Vincent in a wholly new way. Comparable to reading Fran-
cis de Sales' An Introduction to the Devout Life and On the Love
of God, I realized I was reading Benet of Canfield just as Vincent
himself had.
Canfield's theme is that the whole of the spiritual journey can be
boiled down to one thing: the will of God. That is everything for him.
Canfield's influence on Vincent is also found in Vincent's words. "Do
not tread on the heels of Providence." He got that from Canfield and is
characteristic of Vincent's whole spiritual journey.
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Canfield divides The Rule of Perfection according to the three
ways God's will comes to us, namely, the external Will of God, the
internal Will of God and the Supereminent Will of God. The external
Will of God which is well known to us, refers to what we are permit-
ted or forbidden to do. These commands and prohibitions flow from
the moral law, civil society, the Church or one's situation in life. The
external Will of God - that is easy enough. Sometimes we stop
there.
But Canfield says there is also an internal will. It resembles Jesuit
discernment, w hich pays attention to the inner motions of the spirit,
our feelings, our emotions, our interior experience. It refers to the
interior guidance of the Holy Spirit. The Will of God is manifested to
us in the ways we are attracted and repelled interiorly. We are invited
by Saint Ignatius to listen to our interior, our feelings, our emotions,
our likes and dislikes, our consolations and desolations. There is an
increasing interiority and intimacy between the human heart and the
Spirit.
The third and most interior level is the supereminent Will of God.
The expression sounds very technical, but it can be translated this
way. It is the knowledge of the Will of God that comes about through
friendship, through communion, through having one heart with God.
It is the knowledge of God arising intuitively from the love of God.
The gifts and the fruits of the Holy Spirit operate in the same way:
spontaneously. We become "in tune" and then we become intuitive in
regard to God's Will. When a couple has been married for fifty years,
each one knows what is in the other's mind and heart. When we've
had friends for a long time, we know in the same way, and beyond
that we know we know. That's what the expression "the supererrrinent
Will o/' God" means. It's the knowledge of God's Will which comes
about through love, communion , friendship, being of one mind and
heart with God. That is what Saint Paid speaks of in First Corin-
thians, when he speaks of having the mind and heart of Christ. It is
this increasingly interior experience of God's Will that leads us to the
heart of Vincent's life.
There is one more influence worth noting. Who influenced Benet
of Canfield? Canfield probably was very much influenced by the
Flemish mystic Jan Ruysbroeck, who is considered by some as the
greatest of all the mystics. As I've gotten to know him to some extent
the last couple years, I believe he is among the greatest of all the
mystics, if not the greatest. At the same time, he is the least other-
worldly of all the mystics. This is Evelyn Underhill's considered opin-
ion. If we translate least other -worldly into positive terms, you will
see what I'm leading to: Ruysbroeck regards the mystic as the one
who knows in his gut, in her heart, in their bones, in one's being that
God is here. That is his great contribution. He sees that we are not
outside of God. We exist within the common life of God. When God
speaks the Eternal Word, at the very same moment (if you can talk
that way) God speaks us. As the Spirit brings everything hack to God
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eternally, the Spirit is always bringing us back to God. For Ruysbro-
eck, we are drawn into the breathing of God: the speaking of the
Word and the return of the Spirit. We are inside the divine breathing
out and breathing in. God is here. God is here . We are in God. We
are in God.
I think this is the deepest sense of Vincent's and Louise's life. If
we try to get to their heart and soul, what would we say? We'd say
that in their hearts and in their bones, they know "God is here!"
I began to reach the conclusion that Vincent's separation from
Cardinal de Benille was not something he chose to do, rather it was
something he had to do. He received a lot from Benille, who was an
important guide and companion to Vincent for a long time. It was
Benille who got him to Clichy and to Chatillon. Vincent, though he
could have joined the Oratory, did not, and, eventually, he was led in
another direction. I believe there was a deep reason why Vincent
found himself on another path than Berulle's. The reason is this. For
Benille, God was elsewhere. He regarded life in terms of taking what
was happening in front of him and bringing it to the Divine liturgy
before the throne of God. Vincent's experience led him in the oppo-
site direction. For Vincent, God is here and the Divine liturgy is in
front of us . God is here! That's why we can say the Poor are our
Masters. God is here! God is here in poor people, in our experiences,
in events and in the persons who are in our presence and in whose
presence we are.
Let us think of repetition of prayer , which is a creation of Vin-
cent and Louise, from this perspective. Spontaneously and from his
heart, Vincent says: Sister, what do you think? Please share your
prayer with us, for God is here, God is in your life, in your heart, in
your thoughts, in your reflections, in your prayer, in your experi-
ences. Share God with us.
The heart and soul of Apostolic Reflection, then, is to be found in
the radical conviction that God is here . Saint Ignatius is very strong
on the secularity of God's presence, but Vincent recognizes God's
presence irl a particular form - the presence of God in the Poor.
When you come together in Apostolic Reflection, then, what is the
ground for your coming together? God is here in me, in my Sister,
in each other and in the community. God is here in our coming
together.
Now what is the contribution of Vincent and Louise? They treated
each person as sacred and unique. Personalism is very powerful with
them. Vincent and Louise treated one another as sacred and unique.
Then they treated each and every person as sacred and unique.
At DePaul University in Chicago, through the guidance of the
Holy Spirit, they've been able to identify the charism of the Univer-
sity in a way people can work with, which is what you have done
with your mission statements. You have identified the five qualities
that characterize your institutions. At DePaul, we've found two words
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to express our values: Vincentian Personalism . The person is very
much at the center for Vincent and Louise. So, you can see that the
key in Apostolic Reflection is the sacredness of every person in the
group, then, the sacredness of the coming together of different peo-
ple on this given evening. Another thing that is very strong in Louise
and in Vincent is the idea that every person is a member of the Body
of Christ, and, consequently, is a gift. There is deep affection for each
Sister. It is each person as person and each person as member in
communion with the others that evokes not only respect but affection
and deep attention to each one's silence, presence, being and words.
I think one of the great miracles in the life of Louise is that she
became such a great mother to the Daughters of Charity. Louise's
basic wound is on her mother's side. She had very good relationships
with the men in her life: she had an affectionate and trusting rela-
tionship with her father, who claimed her in spite of illegitimacy,
with her husband, with Francis de Sales and with Vincent. On her
father's side, there was great natural strength. Her wound was on the
mother's side. She tried to overcome that in the way she raised
Michel, but without notable success. She tried so hard to be a good
mother to Michel, that she was chronically anxious about him. The
miracle of grace, to my way of thinking, is that she became such a
tremendous mother to the Daughters of Charity. She knew each one
personally and held each one in her heart with affection and tender
love. She passed on bits of information from one to the other in her
letters, and taught them everything from the alphabet to all that the
mission required. This is a remarkable story of transformation. It
says something to us about our own wounds and what the grace of
God does. In exactly the place where she was wounded initially, she
became an absolutely wonderful mother to her Daughters and to
many others. Vincent and Louise shared their apostolic and spiritual
experiences with one another over a period of thirty-five years.
In our reflection on Apostolic Reflection, these are three beacons
that guide us:
1) the sacredness and uniqueness of each person,
2) the affection for each member of the local community
and of the larger community and
3) the sharing of apostolic and spiritual experiences with
one another.
This past summer , I gave a retreat in Mill Hill , which is in north
London , to Daughters of Charity . I met a Daughter who is on mission
in Liverpool . Liverpool is one of the nineteenth century industrial cit-
ies that is in severe decline . In the center of that city is a place called
Netherly. It is inner city. The three Daughters on mission there have
a ministry of presence . Their mission is to be parishioners in that
place. One of the Sisters was in her early 50 's when a letter went
around asking for volunteers for Ethiopia . Somewhere in the back of
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her mind , she had the vague idea that someday she would go. She
volunteered , thinking there was no chance she would be chosen. The
next thing she knew she was in Ethiopia . She was there for ten or
eleven years and loved it . For reasons of health she came back,
expecting to return to Ethiopia, where her heart was. It didn't hap-
pen. Instead , she was missioned to Liverpool . You can see from
what 's written below, she has found a new life and mission . I got the
letter around Christmas , just before we met to plan this day. In it she
talked about how important , how central Apostolic Reflection was to
them in their radical and in a certain way difficult mission . I asked
her permission to quote from the letter . She responded that all three
Sisters gave their permission , but couldn 't imagine that what was
said could be important to the American Sisters . She was glad for
whatever gift it might be. Actually, it is a great gift. She writes:
I must admit , God is so good to me... just wondering if I am
still on the right track - and being careful not to get our
little community into a rut ... This would defeat the purpose
of this difficult mission - "parishioners," in a very poor par-
ish in a first world country , where we are struggling together
to maintain a very simple lifestyle - on the beat on the
streets of the estate - trusting on Divine Providence to see
to our needs - and together trying to live within a budget,
that is realistic but not excessive , spending only what we
need and not satisfying every fad or fancy. We are helping
each other to grow and in this growth process to remain full
of joy - hope and love . To help us do this we have apostolic
sharing on Wednesdays - where we come into His Presence
and share with Him and with each other all the joys - sor-
rows - disappointments and visions for the future . He does
speak to each of us if we listen . We love that hour sharing.
Even if we have no words to say - it is still great . I remem-
ber you saying how difficult - if not impossible - for
(some ) to pray thus . They do not know what's missing in
their lives. I hope - no pressure of work - not any thing
will take over this hour - it is here we get food for the week
ahead.
There it is. You cannot beat witness. Apostolic Reflection has
come to be at the very center of their lives. It is their way forward. It
is your way forward, it is my way forward. The gift of God is com-
municated through the people we live with and with whom we share.
We didn't always do this, or perhaps we did it in another fashion.
Here it has become a central gift. Maybe the earlier experience of
Apostolic Reflection was as a required exercise. Here it flows from
life, from the exigency of the apostolate, from a felt need for one
another - from life together.
What forms can Apostolic Reflection take? There are many. As an
introduction to answering this question, I want to say that there is a
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new sense of corporateness among us. Today, very often, people in
the same house no longer share the same ministry. In the past, very
often, everyone in the same house, whether it was a school, hospital,
etc. had the same ministry. Where the ministry was shared, there was
a natural inclination to talk about it over supper. The reality has
changed to a large extent. If we are to be corporate at the level of
mission and apostolate, we need to talk to each other about what is
happening in our diverse apostolates and share our different experi-
ences. What happened automatically in another age has to happen
consciously and dialogically today. There is a new sense of corporate-
ness, a new opportunity for corporateness in apostolic communities
today. If that is true, community is not simply given, but has to he
created. This is also true of the Church. How is the Church created?
The Church is created through the Eucharist, through the sharing of
the Bodv and Blood, the dying and rising of Jesus. The Eucharist cel-
ebrated and shared creates the Church.
The same thing is true of our communities. Our communities are
no longer a given. If they are only a given, then our houses will be
merely hotels. They have to be created in a way they did not need to
be created before. The vehicle for creating our communities is shar-
ing: free, deliberate, conscious willingness to share our lives, our
experiences, our spirituality, our relationship with God with one
another. There is a new and important face to corporateness here,
something that could have been taken for granted in the past. In a
hospital, you used to take for granted that employees would absorb
the values of the Daughters of Charity from daily contact. That is not
true in the same way today. Now you have Vice-Presidents for Mis-
sion Effectiveness. Today the values need to be shared consciously,
deliberately, by choice. You have found a way to create the love, the
knowledge and the commitment of the people to the charism.
What I am trying to say is that Apostolic Reflection, which may
previously have been an exercise on the periphery of your lives, has
now become your way of life . It has come to the center. It is the
way in which you and we will create our communities.
I would like to suggest a useful image from John Dunne, who has
written The House of Wisdom . The basic image he uses in his life-
time of theological reflection and writing is the image of passing
over and passing back . He says our way of moving forward is first
to honor our own experience, and then to pass over from our own
experience to our neighbor's experience. Touched and changed by his
or her experience, we pass back to our own experience. It is a way of
going beyond the idea that my experience is normative, the only
experience that counts, or, the reaction to that, my experience doesn't
count, yours is normative. It is a dialogical model. Passing over and
passing back ... and being transformed in the process. That is the
rhythm of our lives. You can see a little of Ruysbroeck in this - the
divine action of breathing - going forth and returning.
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If we live in this world by passing over and passing back, then
diversity is a blessing and the differences of our sisters and of our
brothers are a great gift. We pass over into the lives of people who
have different points of view, who don't necessarily agree with us,
who have different experiences. The Spirit truly gifts us through the
richness of our differences - in dialogue.
To return to the earlier question: what form will Apostolic Re-
flection take? There are several, none is normative. The first one, the
one which we are most familiar with, is the common sharing con-
cerning a common experience.
The second one, which is the one we are going to experience this
afternoon, is personal sharing , corporate listening . A group called
Inter-Community Consultants, headquartered in Saint Louis, helped
our province a great deal in organization and community process.
The central process they used was called simple sharing, corporate
listening . It goes like this. In a group, each person is entitled and
invited to share his or her story, his or her experience. Simple shar-
ing means all we do is share it, without dialogue or comments, with-
out critique. We welcome each person's story as it is experienced and
shared. It is a non -judgmental, non-critical, non-evaluative way of let-
ting people speak out of their own lives. It is permitted to ask a ques-
tion for clarification. Consequently, everyone around the circle gets a
chance to share her (or his) experience. This is followed by corpo-
rate listening . It is a little tricky, but not very. "What did we hear
ourselves say?" "What did we, as a group, hear ourselves say?" It
could be as simple as, we heard ourselves say it has been a difficult
week, or we've heard ourselves say that our God is a God of sur-
prises, or we heard ourselves say that our lives are far more touched
by our patients, by our students, by others than we imagined. It is a
way of knowing how our God is present and active among us, how
God is here. That is the sense of it.
A third model, which some have tried in your province, has a lot
of power to it. It is this. One person shares an event or an experience,
then the others enter into a common reflection and dialogue on her
experience. Over time, each one has a chance to share her story and
have the community reflect on it.
It is good to experiment with different ways of doing Apostolic
Reflection. There is freedom to do so. The key to sharing is to share
something that was important to you during the past week. It doesn't
have to be something of great moment. It has to be important to you,
it has to have touched your life in some way. The underlying assump-
tion is that God is there, obliquely or directly in your experience.
Remember the Sister from Liverpool said, "We share with Him and
with each other, joys, sorrows, disappointments, visions for the
future." The greatest treasure we have is our own lives. If we find
ourselves in a community which invites us to share our lives with one
another, it is a very powerful thing for the future.
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A person who has meant a great deal to me is a Vietnamese
monk by the name of Thich Nhat Hanh. He was the head of the Viet-
namese Peace delegation in 1974-76 in Paris. He met Thomas Merton
one time, and after the meeting Merton said, "Thich Nhat Hanh is
my brother." There was a bond between them. He has written a won-
derful book , Miracle of Mindfulness . I always wanted to hear and
see him. Two years ago he was speaking at Boulder, so I went up
there. When I got there, they were sold out. I didn't get to see him,
but they let us stand in the hallway and hear him over the loud
speaker. I listened for two and a half hours, but it seemed like only a
few minutes. He is an immensely centered and spiritual person. He
said, "People ask me, what is the way to peace. But there is no way
to peace." Everyone was surprised. "Peace is the way," he said. When
you think of it, it is really true. There is no way to peace. Peace is the
way.
This is what is beginning to happen. What is the way to apostolic
sharing? There is no way. Apostolic sharing is the way. What is the
way to discernment? There is no way. Discernment is the way. Unre-
stricted readiness is the way. What has been on the margins has
become the center. What have been ways and means in our lives have
become the substance. Apostolic sharing is at the heart of our exist-
ence. Why? Because that is the nature of community. Not Just to be
at the same address, or the same work, but to share our lives - a
conscious, free, vulnerable, chosen communion and sharing with one
another about that which is important in our lives, namely our apos-
tolate, our lives and our spirit. Something really radical is happening.
Now, we are pursuing Vincentian discernment, Vincentian Apos-
tolic Reflection. What are the benchmarks of Vincentian Apostolic
Reflection? There are a few key ones.
Firstly, the God who called us here is here . We come together
in the belief that we've been called together. God has called us to
come together, not to negotiate but to live together. The God who has
called us is in our midst. We have come together in God.
Secondly, God is present in each person and in the commu-
nity . This grouping of people will never happen again. The Spirit is
present in a unique way each time we come together. A house of four
or five people is a unique place of grace. If someone else comes, it's
a new group. If we have a group of four people and a fifth person
comes, we cannot simply expect that person to blend in. No, the new
person is a new gift. There is a new mix, and there are twenty-five
new relationships that have to be considered and shared. Everyone is
a gift. Each community has its own uniqueness. It doesn't mean, of
course, that there isn't anyone who is hard to get along with. It sim-
ply means that this is a place of grace.
Thirdly, do not tread on the heels of Providence . Time is on
God's side, and, consequently, on ours. We are invited to set aside
our timetables and agendas, and abide in God's time. At the heart of
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our coming together is the Eternal Presence. We have come together
to be touched and led by the Presence of God.
Fourthly , contemplating, loving and serving the Poor - the
Poor One is Jesus Christ . This is from the Constitutions of the
Daughters of Charity, I think from the original Constitutions. You are
stating that the substance of your lives is to contemplate, love and
serve God in the person of the Poor.
Finally, the journey is a shared and corporate on. There is a
great strength in sharing your call corporately, because of the power
of the Body. We Christians are the only people who know that Divine
Life at its heart is shared, because we know the Shared Life of the
Trinity. When we know the Trinity, we know that not only created
life is lived in sharing, but divine life is a shared life. Louise is very
strong on the Trinity and the Holy Spirit.
We are being brought back to the substance of our lives: the
capacity, the vocation, the opportunity to share our lives with one
another in freedom, in respect, in attentiveness, in listening and in
love. Apostolic sharing is a way of life, and perhaps the gift for our
time.
What we'd like to do for the rest of the afternoon is this. First,
some silent reflection on what has been important in your life in the
last week. Then, in groups of five, go around the circle and share
something that has been important to you in this past week. Do this
in the manner of simple sharing . Then, ask yourselves as a group
the question, "What have we heard ourselves saying?" This is corpo-
rate listening. At the end you are free to thank and bless God or inter-
cede as you are moved to do so. Let us thank and praise God that the





por Pedro R. Borda, C.M.
A partir Lie la Asamblea General de 1992, los Visitadores de las
Proviucias de Perri, Chile .v Argentina, alentados por el Superior Gene-
ral, P. Robert Maloney , decidieron llevar a cabo en comrin, el atio de
Seminario Interno. Este se inici6 el 22 de Febrero de 1993, y finalizo
el 22/2/94, con la emision de los "Buenos Propbsitos".
El P. Pedro R. Borda , de ]a Pcia. de Peru, fue su Director. Ocho
jovenes seminaristas: 3 de Peru, 2 de Chile v 3 de Argentina, com-
pletaban esa connrnidad interprovincial. El lugar designado fue el
Seminario "Medalla Milagrosa" de San Miguel (Argentina) que, ade-
mis, albergaha it 4 Filcisofus v 2 Teologos: 2 Sacerdotes y I lino.
Coadjutor.
Lo que a continuacion se presenta a los lectores es, en parte, una
sintesis de los Informes mss importantes quc hiciera cl P. Borda para
los Visitadores de las Provincias involucradas. Vale decir que leere-
mos lo que nos dice el P. Borda, casi literalmente...
(Informe del 25/8/94)
« Paso a poner a vuestra consideraci6n algunos asuntos de la
marcha de nuestro Seminario Interno, a] concluir el primer semestre:
1. Los que empezamos, continuamos... Estamos creciendo "en edad
y gracia". Pienso qtie vuestras oraciones v apovo van haciendo
VITA CONGREGATIONIS 293
posible el caminar de esta experiencia... Si quereis saber mi
impresion general, en lo externo c interno, dentro del largo pro-
ceso formativo, pienso que es positiva la experiencia. Por cierto
que son inevitables los "bernoles". Al termino del ano podremos
tener una mejor vision para la respectiva evaluation.
2. Segun el PLAN FORMATIVO, que conversamos al inicio del Semi-
nario, se ha desan-ollado de acuerdo a lo previsto. Se dieron los
CURSOS de:
"Biografia de San Vicente", P. Raul Castro; "Historia de la
C.M.", P. Horatio Palacios; "Historia de la Espiritualidad", P.
Saturnino Redondo.
Los CURSILLOS:
de "Oraci6n y Relaciones Comunitarias", el P. Martiniano
Leon; de "Liturgia" v el de "Constituciones ", el P. Borda.
Se dio Lugar al estudio de los Santos, Bcatos, martires de la fami-
lia vicentina con su correspondiente exposici6n y resumen mono-
grafico. Ademas tuvimos las lecturas de las Conferencias v Escri-
tos de San Vicente; la preparation de una meditation escrita
sobre temas vicentinos.
Los Seminaristas y yo estamos satisfechos por el conocimiento
adquirido. Picnso que se van alcanzando los Objetivos que esta-
blece la Ratio ... se tiene una mejor vision de nuestra Congrega-
cion que Ics avudara en su discernimiento vocational y estudio
para este segundo semestre.
3. Segun el HORARIO se dio lugar al deporte , trabajos de mante-
nimiento de la Casa . Algunos aprendieron a tocar la guitarra.
Los ensayos de canto dieron realce a las celebraciones. Los Semi-
naristas tuvieron tiempo suficiente para su descanso y estudio
personal...
4. Sobre el TRABAJO PASTORAL. Empezamos con el pie izquierdo.
Al principio no habfa claridad sobre el tipo de trabajo y lugar
para nuestros Seminaristas. Con el cambio de Superior las cocas
mejoraron y pudimos establecernos en la Comunidad de Villa
Altube , Capita de la Virgen Milagrosa . El trabajo que tienen
nuestros Seminaristas es de visitas domiciliarias . A la mayorfa
le ha ido bien sin embargo, ellos se sienten con la capacidad de
"dar reds"... ^sto nos introduce a tin tema que debemos estu-
diarlo bien para lo que ha de venir, y preparar a nuestros mucha-
chos a asumir las realidades quc se presentan.
5. Sobre PRACTICAS ESPIRITUALES. Hemos rezado en comun Laudes,
Vfsperas, Completas, Hora Nona, Angelus, Rosario. Y hemos par-
ticipado en la diaria celebraci6n eucaristica , ademas de los pri-
meros Jueves en que se dedicaba un tiempo a la adoraci6n al
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Santisimo pidiendo por las vocaciones . Los muchachos han
sido puntuales y han ido interiorizando y aceptando progresiva-
mente las practicas espirituales tradicionales.
Iniciamos el ano con un Retiro de tres dias... Los ultimos viernes
de cada mes, hemos tenido el Retiro Mensual, dado alternada-
mente por los PP. Malvdrez y Redondo. Esta practica es muy
positiva. Los muchachos lo aprovechan segun su propia medida...
Referente a la direccidn espiritual no ha resultado muy feliz el
asunto. Algunos tienen Director, otros no han tenido exito. El no
conocimiento de Jos Padres y la poca asiduidad de los mismos
era una limitaci6n para escoger un Director. Esto fue resuelto
nombrando al P. Saturnino como Director Espiritual para el
Seminario. En esto nos falta practica.
Yo he tenido la entrevista mensual con ellos particularmente.
Me servia para conversar sobre su avance espiritual, escuchar sus
dificultades y sugerencias...
Aun considerando los limites para tener un Director Espiritual,
estoy persuadido de que nuestros seminaristas han tenido y tic-
nen muchos medios y recursos para administrar bien su progreso
espiritual. Tambien estoy atento a que frecuenten la practica de
la Reconciliacion.
6. Hemos realizado peri6dicamente EVALUACIONES GENERALES, que
daban ocasi6n para los avisos correspondientes. El P. Visitador
tuvo tambien encuentros personales con los seminaristas, ya gru-
palmente, ya individualmente...
7. COMUNITARIAMENTE, el grupo se ha Nevado muy Bien. No es un
grupo conflictivo. Todos saben para que estan aqui, y ello ha
favorecido la integraci6n comunitaria. A pesar de la diversidad se
ha creado un buen ambiente. Los roces no faltan, se cuidan para
evitarlos. Aun siendo esto positivo, me suscita interrogantes que
estoy estudiando. Sabiendo que estaran solo un ano juntos, no se
"dan" en su amistad, camuflando un individualismo. Por mi
parte, refuerzo el sentido comunitario por encima de una expec-
tativa simplemente "provincialista".
Algunos han resuelto la necesidad de una amistad buscandola
fuera del grupo del Seminario... entre los fil6sofos v te6logos. La
convivencia con estos grupos es, tambien, objeto de estudio. Los
Seminaristas perciben esto. En la evaluaci6n semestral, apareci6.
Gracias a Dios las relaciones generales con estos grupos no ha
sido conflictiva. Los cohermanos "argentinos" han sido muv
generosos y hospitalarios.
Las salidas comunitarias del Seminario han favorecido la intimi-
dad del mismo grupo. Hace poco tuvimos cinco dias de paseo
comunitario a la Provincia de C6rdoba. Luego una semana de
Retiro Ignaciano.
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Las relaciones que han tenido canto con el P. Raul como con el
Hno. Antonio han lido buenas... Los aceptan muy bien. El Hno.
tiene una charla semanal sobre diferentes temas de cultura. Ha
sido profesor universitario de lenguas clasicas y filosoffa.
8. ALGUNAS VOCES DE NUESTROS SEMINARISTAS. Ademas de resaltar
los aspectos positivos que se han logrado en cads area, tambicn
senalan sus bemoles . Aquf van. En el Area formativa intelec-
tual: falta de disponibilidad de los Cohermanos para dar los Cur-
sos; hace falta hacer vida lo que hemos aprendido. En lo espiri-
tual, hay monotonfa, cansancio, falta creatividad, no perder las
iniciativas personales, mayor disponibilidad para el cambio.
En lo apostblico , un mayor trabajo directo con los Pobres. El
trabajo no corresponde con lo que pide la Ratio. Invitar a los
vecinos a nues t ras Misas de Comunidad.
En to comunitario , mayor independencia entre los distintos
estados de formacion. Excesivo verticalismo en la coma de deci-
siones. Mayor apertura. Hubo imprudencia en una correccion.
Falta mayor confianza hacia ellos. En la parte humana, resaltan
que hay el ambience necesario para evaluar... Consideran que he
quedado muy solo para llevar todas las cosas de la Casa despises
del cambio del Superior... Estoy muy atento a sus quejas, aunquc
las ubico dentro de la "normalidad" del proceso formative.... Re-
sumiendo un poco el conjunto, doy gracias a Dios por lo vivido y
aprendido. Manifiesto mi gratitud al P. Malvarez que ha estado
muy cerca de nosotros, y agradezco tambien a los demas Coher-
manos que nos manifiestan una calida acogida... Lo positivo o
negativo dependcra de que lado nos ponemos, o que es lo que
queremos. Y esto merece discernimiento, dialogo y oracion... >'.
El 28 de Octubre de 1994, el P. Pedro Borda presentaba un nuevo
Informe que avanza en profundidad sobre el anterior. Tenfa por
objeto iluminar el discernimiento que harfan los Visitadores de las
tres Provincias interesadas en continuar o no con esta experiencia.
Dice asf:
"Ya estamos por culminar esta experiencia del Seminario Interno
Interprovincial, y nos viene la inquietud: ^ha resultado? ^continua-
rnos? que hacemos? Es lo que intentare responder, a modo de
observaciones que puedan contribuir a una futura reunion de Uds"
(Esta tuvo lugar el 9/12/93, en Curitiba - Brasil).
1. Si tratamos de vcr los resultados, hay que ser cautos. Sera dis-
tinto lo que puedan decir los Seminaristas, de to que yo y/o noso-
tros podamos pensar y decir. Reducir la evaluac16n a numero de
contentos y descontentos serfa minimizar la experiencia. No
podemos olvidar que estamos empezando una experiencia que
tiene que ser evaluada por la finalidad mas quc por to subjetivo
de la misma. Llamo subjetivo al ambiente-ubicacion donde ha
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tenido lugar la experiencia, a mi propia manera de ser para los
seminaristas, y al propio parecer de como se ban sentido ellos.
Esto merece atencion, pero a mi juicio es algo secundario va que
son "realidades variables". El Seminario podria haber sido en
Chile, Peril, podria haber sido otro el Director y otra Ia persona-
lidad grupal de los seminaristas. For ello, a mi parecer, hay que
evaluar lo substantial . ^Qug es lo que se pretendfa a! tener el
Seminario Interno Interprovincial ? Ustedes tienen la respuesta.
2. Ahora bien, para la continuidad del Seminario Interno Interpro-
vincial, conviene profundizar el Art. 83,1 de nuestras Constitucio-
nes, el coal dice: " El Seminario Interno es el tiempo en el que
los Admitidos inician la mision y la vida en la Congrega-
cion...".
For lo tanto, resalto que se trata de una initiation a la vida, al
estilo, a la mision, propias de los Misioneros en la Congregacion.
Esto indica que es algo "comun" a la Congregacion en general, ya
que bebemos de la misma fucnte, y vivimos para la mision al
estilo vicenciano en la Iglesia. Siendo esto asi, no habria dificul-
tad mayor en tenor o continuar con el Seminario Interprovin-
cial... Tenemos una comun vocation.
El Seminario Interno Interprovincial favoreceria una mayor
"comunion y participation" interprovincial y estaria de acuerdo
con los compromisos de la tiltima Asamblea General. Ademas,
favoreceria la perception vocational de set- " iniciado" en una
Congregacion misionera al servicio de la Iglesia universal, mas
que a una vision de set- iniciado para una "vida provincialista"
(diria hasta "nacionalista"). Peligro en el que podriamos estar o
caer. A votes pienso que, dadas las circunstancias vocacionales
por las que atraviesan nuestras Provincias, inconscientemente
favorecemos una conception mas "provincialista" que de "Con-
gregacion universal". No ignoro que la Congregacion y la voca-
cion del misionero vicentino sc "actualiza en una Provincia". Sin
embargo, cuando se ponen mas acentos provincialistas se dismi-
nuven otros valores clue favorecerian una mayor disponibilidad
para sentirnos realmente miembros de una gran familia que es la
Congregacion que esta por encima de los limites nacionales-
provinciales.
Particularmente, tcngo una buena impresion de los misioneros
combonianos. Sus comunidades formativas se integran y confor-
man con miembros de distintos paises, tienen noviciado interna-
cional, y es admirable como los formandos, desde su etapa
formativa, sienten ya que son misioncros para cl mundo y a
donde la obediencia los envie. Y esto tambicn constituve un
atractivo en la pastoral vocacional.
Por lo tanto, a mi juicio, no habria que tenter el continuar el
Seminario Interno Interprovincial, sino mas bien, fortalecerlo,
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adecuarlo mas favorablemente y renovar nuestra mente al res-
pecto.
3. De continuar, Zque hacer , que debemos atender? Aquf van
algunas anotaciones que pueden iniciar el dialogo para que la
"colaboracion interprovincial sea real y estructurada" (cfr. "Corn-
promiso N° 5 de Comunidades Renovadas", As. Gen. '92).
a. De continuarse el seminario Interno Interprovincial, es
necesario tener en cuenta varios aspectos, por ejemplo, lo
que antecede y to que sigue al Seminario Interno. Si no
cuidamos todo el proceso se estarfa produciendo un "desfase
formativo" en relacion a la formacion - de dos o tres anos
- que recibieron en sus Provincias de origen, _y a] mismo
tiempo se estarfa trabajando sobre un ambiente "artificial de
vida" que no tendrfa eco en lo que deberfa continuarse en la
siguiente etapa formativa en sus respectivas Provincias.
h. Sugiero quc se deberfa ]legar a una unidad de criterios
formativos , revisar conjuntamente ]as etapas del proceso
formativo , llegar a un consenso de uniformidad do usos y
costumbres basicas de vida ordinaria para evitar to que he
Ilamado "desfase y artificialidad de vida". Lo optimo seria
trabajar a nivel de Consejos de FormaciGn Interprovincial
para tratar estos asuntos y, posteriormente con la opinion de
los Consejeros y la decision de los Visitadores, arribar a un
Directorio y/o Reglamento comun.
Esto darfa mayor seguridad y movimiento al Director
que estuvicra al frente del Seminario. Asi, nos ahor►ariamos
energfas, evitariamos la murmuracion de los formandos que
experimentan confusion por las directives formativas del
Moderador de turno, dando la impresion de que nuestra for-
macion es ambivalente v/o ambigua. El Directorio o Regla-
mento mencionado debera atender todas las areas de la
formacion , y no olvidarse de las "cocas pequeiias de vida
ordinaria" que son con las que mas uno se enfrenta.
Cuando me refiero a "cosas pequeras de vida ordinaria",
me reficro, pues, a la atencion que debemos terser en la
practica de los Votos , sobre todo los de la Obediencia y
Pobreza , desde los inicios de la Formacion. Para mi expe-
riencia, los dos primeros anos son los mas significativos en
la Formacion. A uno "se le pega - adhiere - lo primero".
Nuestros Seminaristas vienen de sus Provincias, con
toda buena voluntad, ilusionados por vivir la experiencia,
pero "asegurados" en la formacion que ya recibieron y con
escasa disponibilidad para tin cambio. No desconozco los
valores personales positivos de cada seminarista. Sin embar-
go, en la practica y/o coherencia de vida, uno percibe que
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algunos vienen mas con aires (o actitudes) de "senores" y
"formadores", que de "servidores de los pobres" y de "for-
mandos", con ]a esperanza de que pase pronto el ano para
volver, o continuar en sus Provincias.
c. Pienso, ademas, que conviene Ilegar a un consenso
sobre los contenidos formativos para las etapas previas y
posteriores al Seminario Interno. Asi se aseguraria la con-
tinuidad y la coincidencia del proceso formativo. Conven-
dria, pues, trazarse metas formativas para cada etapa, que
podrian culminar en la elaboration de un curriculum de
estudios-formativos complementarios a los estrictamente
academicos.
d. Asimismo, en los programas debe atenderse la forma-
66n de los Hermanos , y su eventual participation en el
Seminario Interno Interprovincial.
e. Otro asunto que merece mucha atencion es: Zquienes
deben ser admitidos al Seminario Interno ? 4Que signi-
fica propiamente que seam Admitidos ? El hecho de la
Admision es algo muy serio, ya que uno es "admitido en la
Congregation", mas que "admitido a una prueba". Con el
Seminario Interno nuestros formandos son miembros admi-
tidos de la Congregacion...Esto conlleva que la selection del
Consejo Formativo y la admision del Visitador debt ser muy
bien pensada. Habria que evitar convertir el Seminario Inter-
no en una cliniea de recuperaeiGn para casos agonicos.
Pienso que si hay que decir "no" a uno que pide la admision,
es mejor decirlo cuanto antes, y no dejar ese entuerto a]
Director del Seminario, cuva tarea es mas Bien de acompa-
namiento, de "initiation en la mision" a los que tienen capa-
cidad para ser nuestros hermanos de mision (cfr. S.V.P. II,
315-316, E.S.). Recordemos el Art. 82 de nuestras Constitu-
ciones.
f. Convendria conversar v ponerse de acuerdo sobre el
numero minimo de candidatos al Seminario Interno.
g. La Provincia anfitriona del Seminario Interno debera
favorecer la constitution de una Comunidad Formativa, asi-
mismo la mision pastoral del Seminario, la implementation
de la Biblioteca, y materiales a usarse.
h. Convendria, tambien, conversar sobre una justa y equi-
tativa distribution econdmica de los gastos , la financia-
cion del Seminario.
i. Convendria tener por norma que los Cohermanos que
viniesen a dar Cursos, Cursillos, participen del horario com-
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unitario del Seminario, particularmente en la Oraci6n, aco-
modandose a las practicas comunes, salvo aquellas que por
su propia naturaleza sean excusables. Dicha participaci6n y
presencia la considero muy valiosa para el grupo mismo, y
un significativo apoyo a la labor formativa (Const. 86).
J. Sobre el Director, Comunidad Formativa local, ubicaci6n
del Seminario Interno, correspondera elegir a los Visitadores
segun los intereses comunes. Por cierto, en este campo, la
"variable humana" es la que merece atenci6n singular, aun-
que comp es de suponer, encontrar un "formador ideal" y
"comunidad local ideal", dista mucho de la realidad para
satisfacer al mismo tiempo los intereses de "Visitadores y
Formandos".
Hacia el termino del ano de Seminario Interno, el P.
Borda informaba de lo siguiente a los Visitadores de las tres
Provincias (19/2/94):
"Debo concluir con tin In/brme final..."
1. Sobre el area intelectual formativa, se dieron los Cursos progra-
mados para el segundo semestre. Asi, pues, el curso de Espiri-
tualidad Vicentina , P. Carlos de la Rivera (Chile); el de Teologia
del Sacerdoclo , P. Ratil Castro (Argentina): el de Espiritualidad
Mariana , P. Rafael Carli (Argentina); Historia y Normas Provin-
ciales , P. Palacios, (Argentina), P. Elduaven (Chile) v P. Borda
(Peru). Ademas, se dieron los Cursillos: de Movimientos Vicen-
tinos , P. Elduaven : Realidad latinoamericana y perfil del mi-
sionero vicentino hoy; P. Jose Mascina; Luisa de Marillac y las
Hijas de la Caridad , por un Equipo de 3 Hijas de la Caridad:
Madurez afectiva -sexual , P. Carlos Puclieta. No se lleg6 a dar el
de Misiones y Evangelizac16n.
2. En cuanto a Horarios , Trabajos Pastorales , Practicas Espiri-
tuales , Vida Comunitaria y Vicencianismo se not6 un progreso
en cada uno de estos puntos. Es lo que surge y transcrihimos en
forma resumida. La Ilegada del P. Juan Gonzalez como nuevo
Superior de este Seminario, - se hizo cargo el 21/12/93 -, ha
resultado una ola fresca de renovaci6n y expectativa...
Evaluacion final
Los muchachos se sienten contentos de la experiencia; se han
visto que han crecido mas en su vocaci6n: han aprendido a conocerse
mas, y sobre todo, han podido hacer una comunidad siendo todos
extranjeros. Destacan que los nacionalismos no se dieron, hubo un
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huen respeto. Y de esto doy fe. Aunque se celebrb las fiestas patrias
de cada pals con izamiento de bandera, no fue motivo de discusiones
irritas, por el contrario, dio Lugar a un mayor acercamiento fraterno.
Revisando el Proyecto vimos que hahiamos avanzado y alcanzado
los objetivos de cada area... Se recordb la falta del Director Espiri-
tual. Lo mismo quc no cumplimos con lo provectado de visitar a
movimientos vicentinos como la Sociedad de San Vicente. Respecto
de los Cursos, opinan que estuvieron hien, pero fue una pena que un
tema como el de evangelizacion y misiones no se diera...
En Enero de 1994 se llevb a cabo una Misibn en un pueblito de
Santiago del Estero, Ilamado "La Ingrata Sur"... Durante la Misibn
los muchachos se desenvolvieron bien, aunque se les notaba que les
faltaba mas iniciativa y valor para hablar en publico...
La salida de dos del grupo, les afect6 por lo sorpresivo; lo acep-
taron bien y Les sirvi6 de lecci6n, y mayor atenci6n en Las exigencies
de la vocacion . Un poco mas tarde, salia un tercero.
Mis entrevistas mensuales concluyeron haciendoles poner por
escrito su proyecto personal de vida.
Si bien me anima que los seminaristas esten contentos de la
experiencia vivida, me doy cuenta que hay mucho por hacer. Y por
las cocas que he detectado en ellos, necesitan un mayor acompana-
miento y exigencia en lo que sigue a su proceso de formaci6n. Par-
ticularmente, no me siento totalmente conforme con to que ha_ya
podido hacer por ellos este ano. Muchas veces he sido contemplativo,
ya en atenci6n al proceso de formaci6n de sus Provincias, ya para
evitar tensiones asfixiantes. Sigo pensando en la importancia de ser
mas exigentes en las etapas iniciales, asi el camino se allana y se hace
mas llevadero y espontaneo.
Dejo en el archivo provincial argentino las cr6nicas del Semi-
nario que los muchachos llevaron mes a mes. Queda en la Casa de
San Miguel el archivo fotografico, el cancionero del Seminario v el
libro de oraciones...
Les adjunto la carpeta de informes del proyecto del Semina-
rio Interno . Creo quc Na ester todo preparado para que nuestros
seminaristas: Adolfo , Omar, Hugo , Lito y Nino emitan sus Buenos
Prop6sitos . El dia 22 sera un bello dia...
Les manifiesto mi agradecimiento por la confianza quc me han
dado... Demos gracias a Dios por lo bueno, y perdonen mis yerros.
He procurado hacer las cocas hien... he hecho lo que tenia que hacer
Me despido de Uds. con abrazo fraterno en Cristo y S. Vicente.
VITA CONGREGATION IS 301
Flommage a un Savant'.
M. Armand David (1826-1900)
par Andre Sylvestre, C.M.
1. Notes biographiques
11 est ne en 1826, it est eveille a l'amour de la nature par son
pore. 11 fait ses etudes secondaires au Petit seminaire de Laressore ou
it est compagnon de Charles Lavigerie. 11 fait ensuite 2 ans au Grand
seminaire de Bayonne puis entre a St. Lazare. Ordonne pretre en
1851, it est envoye comme professeur de Sciences naturelles au col-
lege de Savone . II y enseigna 10 ans 1851-1861, et it y affermit a la
fois sa vocation missionnaire et ses competences scientifiques. Le
gouvernement francais demande alors au P. Etienne d'envoyer en
Chine des missionnaires capables de fournir des renseignements
dans le domaine de la geographie et des sciences et c'est ainsi que
que M. David est choisi. 11 accomplira trois missions principales:
en Mongolie de mars a octobre 1866, au Tibet de mai 1868
a juin 1870. 11 fait un bref retour en France 70-72, en Chine
interieure d'octobre 1872 a fevrier 1874.
Ces voyages dans des conditions tres penibles ont mine sa sante.
11 est oblige de rentrer en France au cours de I'annce 1874.
Retire a la Maison-Mere, it cree un cabinet d'Histoire naturelle. 11
est correspondent de Societes savantes et participe a des congres.
Mais it souffre d'une certainc suspicion dans un monde d'Eglise
reste fixiste et creationniste alors que lui avait touche du doigt la rea-
lite de 1'Evolutionnisme.
Le Museum d'histoire naturelle le considere comme un de ses
grands savants.
Le chanoine Daranatz de Bayonne qui public en 1931 une bro-
chure sur la vie d'Armand David raconte qu'il fit peu avant sa mort
un dernier voyage a Espelette, mais it avait amene avec lui une arai-
gnee apprivoisee. Ellc ctait enorme, grosse comme le poing, it la
1 Nous savons, par les Annales de la C.M. de 1869, tome 34, p. 267, ou
est reproduite une leltre de Mrg. Moult' au T.H.P. Etienne , que M. David, qui
avait ete envoye en mission en chine, y etait "Exclusiverent charge, comme
moos le savez, de l'etablissement de son Cabinet d'Histoire Naturelle". (Note de
Tom Davitt, C.M.).
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tenait sur sa main et la caressait. A un signal qu'il lui donnait elle
s'elancait et parcourait avec rapidite les murs et le plafond de la piece
et devorait toutes les mouches qu'elle rencontrait, et sur un autre
signal elle revenait docilement retrouver son maitre.
Le vieux missionnaire mourut paisiblement a la Maison-Mere le
10 novembre 1900. Une grande lumiere venait de s'eteindre, un de
ces hommes qui auront le plus contribue a reconcilier la science et
]a foi.
Texte de l'inscription sur la plaque commemorative:
Dans cette maison le 7 septembre 1826, est ne le Pere Ar-
mand DAVID missionnaire lazariste, explorateur de la Chine
et du Tibet, Botaniste, Zoologiste et Naturaliste. Et plus has
cette signature: Cette plaque est dediee a sa memoire par le
W.W.F. Fond mondial pour la nature. Avec a la fin la sil-
houette du Panda.
Le P. Sylvestre nous communique aussi cet article du journal
basque BANAKO , de juin 1993:
Le Pere David: le Pere du Panda
C'est un basque d'Espelette qui a decouvert le Grand Panda, ce
gros ours noir et blanc que tous les enfants connaissent.
Le Pere Armand DAVID, Missionnaire lazariste, fut le plus grand
explorateur naturaliste du XIXe siecle. Il a decouvert, nomme, reper-
torie, classe des milliers de planter et d'animaux. Ami des plus grands
savants, de Wallace a Darwin en passant par Swinhoe et Richthofen,
correspondant du Museum, decore, it a pourtant sombre dans l'oubli
des apres sa mort.
Un ouvrage paru en Mai 1993 aux Editions Chabaud, "LE NUA-
GE ET LA VITRINE" par Emmanuel Boutan, retrace la vie de cet
extraordinaire fils du Pays Basque. Mais autour de ce livre, c'est toute
une serie d'actions qui sont entreprises pour faire revivre la memoire
du savant. A 1'initiative d'Andre DARRAIDOU, Maine d'Espelette, a
etc creee l'Association des Amis d'Armand DAVID, presidee par le
Cardinal ETCHEGARAY et le Comite Scientifique Armant DAVID,
preside par Michel LEMIRE, Professeur au Museum national d'His-
toire naturellc. Les plus grandes institutions scientifiques francaises
(Museum national d'Histoire naturellc, Arboretum national des Bar-
res) et internationales (World Wildlife Fund) ont accorde leur patro-
nage et leur aide sous forme de press ou de dons. C'est ainsi que dans
les moil qui viennent, plusieurs manifestations vont raviver le souve-
nir du savant: pose dune plaque sur sa maison natale, mise en cul-
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ture d'un jardin botanique qui presenters toutes les planter portant le
nom du Pere DAVID (pros de 50 especes), creation d'un Musee
Armand DAVID dans les salles de la Mairie d'Espelette, musee cree
en association avec le Museum national d'Histoire naturelle.
Finalement, ce n'est par pour rien que Channel 4, la television
culturelle britannique, a pour projet un documentaire sur Espelette
dont le titre n'est pas usurpe: Espelette, berceau de 1'ecologie.
Adresses utiles:
- EDITIONS CHABAUD B.P. 624 - 64105 BAYONNE Cedex
LES AMIS DU PERE DAVID Mairie d'Espelette - 64250 ESPE-
LETTE
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Enrique R. Panyagua,
formador y humanista
por Timoteo Marquina, C.M.
I. Pocas veces, tal vez ninguna en mi memoria y para sorpresa mfa
v de tantos otros, han aparecido en la siempre bien copada " Galeria
de Personas y de Obras " de Anales de la C .M. y de las HH.CC. el
nombre v la obra del P. Enrique R. Panyagua, C.M. El, de seguro, no
to ha buscado y posihlemente a nadie, hasta hoy, se le ha ocurrido
tampoco resenarlo. Esto es asi, despises de tantos anos como el ha
empledo, hasta su reciente juhilaci6n, en el quehacer diario, tan
vicenciano, de la "formacion de los nuestros" y de la docencia tam-
bien diaria, v ano tray ano, en ambas universidades salmanticenses,
la civil y la pontificia. Su comienzo como docente cualificado e ilu-
sionado fue en Tardajos (Burgos), recien ordenado de Sacerdote, en
el ano 1946, v su jubilaci6n le vino en Salamanca en 1992. Cuarenta
y dos anos en total de docencia continuada. No obstante, atin sigue,
como catedra.tico emcrito, impartiendo clases de Lengua Griega en la
Universidad Pontificia.
Agradezco en profundidad quc el P. Director de Anales me
pidiera una breve resena, mas Bien una "ficha-curriculum", de la
obra de tan benemerito y querido formador y humanista , Enrique
R. Panyagua, labor-ioso aun para bien de tantos en su retiro de Sala-
manca. Un hombre que siempre ha tenido ambici6n no de aparecer,
sino de hacer v de ser, tal v como le recordamos muchos deudores
suvos. Son, en efecto, varios cientos sus discipulos de la Congrega-
cion que recuerdan y agradecen su labor de formaci6n total v huma-
nistica de Tardajos (Burgos), Hortaleza (Madrid) y Salamanca. Va-
rios cientos mas, los eclesiasticos, religiosos y seglares que hail acu-
dido a sus clases y oricntaciones en ambas universidades de Sala-
manca a lo largo de no menos de treinta y cuatro anos. Con alguna
frecuencia me he encontrado con Hijas de la Caridad, que par- los
anos 1946-1950 se formaban en el aspirantado de Rabe de las Calza-
das (Burgos), que me han hecho la misma pregunta: ' Y que es del P.
Enrique Rodriguez a quien conoci v tauto admire como capelldn en
Rube?". Era entonces el P. Rodriguez ; luego ha venido a ser Enrique
o Rodriguez Panyagua, aunque el para los amigos siempre se ha fir-
mado con el hermoso y significativo "ex libris" (calignificamente
dibujado): un bollo de pan tierno y aromatico junto a una jarra de
agua limpia y fresca, ambos sobre una Linea horizontal de mesa com-
partida y acogedora.
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H. La labor de docencia de Enrique R. Panyagua ha versado siem-
pre sobre las propiamente llamadas "Humanidades " C artes ad
humanitatem", en el catalogo del maestro Cicer6n). Es decir, las
Lenguas Clasicas (latin y griego), la Estetica, la Historia del Arte, la
Literatura, la Arqucologia, la Musica. No pocos le deben a e1 hoy en
dfa su aficion a la literatura, la musica, el arte y "el bien decir y
expresarse ". En referencia clara al exquisito estilo de escribir de
Panyagua, tanto en la redacci6n literaria como en la no estrictamente
literaria (la epistolar, en este caso), aun recuerdo este testimonio,
vivo en mi a pesar del tiempo transcurrido, del P. Sabino Perez, buen
humanista y pedagogo tambien, de grato recuerdo, referente a las
cartas de Enrique R. Panyagua (cumplidor siempre con "la carta
debida "): "De entre rnuchos cientos de cartas por in recibidas, las que
yo he Ilegado a eonocer; por suerte, escritas a la vez que con sencillez
con reds elegancia, correccion literaria e intimidad exquisita son, sin
duda alguna, las del P. E. Rodriguez Panyagua" (se lo of en el ano
1965, en Avila). De esta opinion somos muchos, todos cuantos hemos
leido sus numerosos trabajos y estudios publicados, aparte de ser
afortunados por la correspondencia mantenida con el.
El Prof. P. Panyagua ha sido desde siempre un estudioso en pro-
fundidad. Llego a la universidad primero como alumno ilusionado,
responsible v consciente de su vocaci6n como "formador y huma-
nists" para el futuro (su primer ano como estudiante universitario
fue en 1950, en plena madurez humana). Durante los veranos de
estos anos universitarios prosigui6 sus estudios de ingles en Potters
Bar (inglaterra), de frances en Paris y de aleman en Colonia. Ya
entonces combinaba el estudio de lenguas con la investigacion. Con-
cluy6 la licenciatura en Filologfa Clasica, con premio extraordinario,
en 1957, no sin antes haber ejercido como profesor y formador en
Hortaleza (Madrid), Estudiantado de Filosoffa de la C.M., antigua
Provincia can6nica de Madrid (anos fecundos en todos los sentidos,
sobre todo por el numero de Estudiantes, mas de doscientos cada
ano). A Paris v a Alemania volveria en veranos sucesivos con motivo
de estudios de investigacion mas concretos, referidos, sobre todo a su
tesis doctoral "La figura de Orfeo en el arte griego y romano"
(1967), tesis acogida con entusiasmo y premio extraordinario, a la
vez que publicada por la Universidad Pontificia de Salamanca. En
dicha universidad file siempre, hasty su Jubilacion, profesor de Auto-
res Griegos, Arte Griego y Romano, ademas de Historia del Arte en el
primero de los dos cursos llamados entonces " cursos comunes" o de
ingreso en la especialidad.
Y no fue todo esto el unico y laborioso quehacer durante todos
estos anos. A pesar de las muchas limitaciones de su salud y de sus
muchos compromisos profesionales v socialcs, aun tuvo ilusi6n y
encontr6 tiempo, por supuesto, para haber la Licenciatura en His-
toria del Arte en la Universidad Civil (1977-1982). En una de sus
cartas (Navidad de 1982) me decfa textualmente: "Quieres noticias,
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dices. Tennine la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad
Civil, con premio extraordinario (octubre del 82). Empece a suplir; en
la Civil (tres clases semanales), a un catedrdtico que estd, con beca, en
EE. UU. Firme an contrato (10 de nov.) de un 'encargo de curso' (por
este ailo), para clase de Historia del Arte (1 ° y 2° de Geografia e His-
toria) a otros tres gnupos. Solo de arte antiguo y medieval. Continuo,
ademds, con mis labores de siempre en la Univ. Pont. con toda clase de
materias ". Un resumen, expuesto por el mismo que refleja muy bien
su labor cuantiosa de todos estos ultimos anos, antes de ]a jubilacion
oficial (1992). Y la pena, dolorosa para el, de comprobar que los estu-
dios de Filologia Clasica han dejado de interesar como interesaban
anos atras, por causa de intereses aim no del todo comprensibles ni
mucho menos justificables. Ojala sea cierto, deseamos una mayoria,
lo que afirmaron no hace muchos anos estos dos mundialmente
famosos profesores y humanistas , a] estilo y pulso de Enrique R.
Panyagua: "El latin y el griego no son lenguas muertas; hall dejado
meramente de ser mortales" (J.W. Mackail). "En an rnundo quebran-
tado, tenernos la suerte de haber conservado nuestra herencia cldsica"
(Sir Maurice Bovara).
III. La obra publicada por Enrique R. Panyagua muy bien se puede
decir que es practicamente desconocida de los lectores de Anales, a
no ser de aquellos pocos que han tenido la suerte de mantener con-
tacto comunitario y amistoso con e1. Hay, sin embargo, que recono-
cer en este punto una excepcion importante el P. Emilio Cid, otro
buen formador, en su calidad de director de Vicentiana, dio a cono-
cer a toda ]a Congregacion la tesis doctoral del P. Panyagua sobre
la figura de Orfeo, a la que el mismo habia prestado una colabora-
cion valiosisima, investigando en Londres, cuando era superior en
Potters Bar.
He de confesar aqui, y no sin algo de rubor, haber conservado
personalmente. como un tesoro que aprecio y admiro cada dia mas,
cuanto el, Enrique R. Panyagua, me ha ido enviando o cuanto yo,
sabiendolo, he logrado reunir durante anos y hasta encuadernar muy
dignamente (me refiero, sobre todo, a estudios y separatas de revis-
tas). Se de otros muchos trabajos, titulos innumerables de conferen-
cias, iniciativas culturales por el promovidas, etc., cuyos titulos y
contenidos a mi no me han Ilegado.
Pero no se trata aqui de hacer un cataoogo exhaustivo de todo su
haber y hacer, que nunca sera juzgado pequeno o poco, ni macho
menos falto de interes y merito. Companeros tengo - admiradores
suyos son tambien - que han quedado sorprendidos muy grata-
mente al comprobar to mucho y valioso escrito o activado por nues-
tro siempre querido y admirado hermano el Prof. Enrique R. Panya-
gua. Todo lo que en mi poder existe se puede catalogar y citar segtin
los siguentes epigrafes:
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A) Trabajos publicados de investigaci6n filol6gica;
B) Creac16n poetica;
C) Colaboraciones , monograffas varias y otras actividades
artistico-culturales.
A) TRABAJOS PUBLICADOS DE INVESTIGACI6N FILOLOGICA
1. LAS MELODIAS GREGORIANAS DEL "AVE MARIS STELLA".
Trabajo de licenciatura, elaborado con la avuda tccnica del P.
Martin Abaitua y publicado en la revista " Helmantica", Sala-
manca, 1957.
2. LA FIGURA DE ORFEO EN EL ARTE GRIEGO Y ROMANO,
extracto de la tesis doctoral en Filologfa Clasica , premio ex-
traordinario, Salamanca, 1967 (antes se publico en la revista de
la Facultad, " Helm antica").
3. Publicaciones complementarias de la tesis doctoral:
CATALOGO DE REPRESENTACIONES DE ORFEO EN EL AR-
TE ANTIGUO: Partes I-I11, "Helmantica", Salamanca, 1972-
1973.
Nota : Se trata, como facilmente se habra podido comprobar, do
un trabajo de Investigation improbo y duradero, posiblcmente an
sin concluir, de miles de fichas elaboradas y miles de reproducciones
conseguidas en decenas y decenas de bibliotecas, archivos y museos
a lo largo de mss de veinte anos, como el mismo Prof. Panyagua
reconoce en la introducci6n de la obra. No hay que olvidar aqui cl
nucleo de la tesis defendida por el autor a traves de cientos de pagi-
nas elaboradas y publicadas: "Tanto en los printeros siglos corm en la
epoca bizantina, el arse cristiano hereda, indudablemente, del pagano
los tipos iconogrbficos con que presents la figura de Or1eo, va como tal,
va en sus aplicaciones a la imagen de Cristo, de David o de Addn" (cfr.
Introduction a la tesis).
4. PASTOR-MAESTRO (homenaje al Dr. lsidoro Rodriguez, O.F.M.,
catedratico de Griego, maestro y amigo suyo, con motivo de su
jubilation), " Helmantica", Salamanca, 1975.
5. E1. INFLUJO DE LA FIGURA DE ORFEO EN LA ICONOGRA-
FfA DE DAVID MUSICO, en "Helmantica ", Salamanca, 1994.
B) TRABAJOS PUBLICADOS DE CREACION POETICA
Creo que fue hacia 1962 cuando Panyagua tuvo ]a feliz iniciativa,
apoyada por algunos pequcnos estimulos de amigos, de crear a ini-
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ciar la "COLECCION Y" de poesia. Con ella pretendia prestar un
medio de "salida adelante " a cuantos poetas se sintieran, dentro de
la Congregation sobre todo, ilusionados en lograr la publicacion de
sus libros de poesia. La coleccicin inicio su lenta andadura con "LA
MISA DEL HOMBRE" de J.J. Ciordia. El numero tres fue "HISTO-
RIAS" de Luis Galldstegui. Los restantes numeros, hasta sumar nueve
t itulos en el dia de ho y, son de Enrique R. Panvagua, todos ellos
hellamente presentados incluso con ilustraciones en su mavoria, con
contenido exquisite v dot-ado como la miel. Lastima que la tirada de
cada entrega poetica Nava sido tan limitada, debido a la falta de
medios econdmicos. Esto puede justificar, en parte tan solo, el des-
conocimiento tambien de la obra poetica de Panvagua por parte de
los lectores de Anales . En razon de la brevedad, me veo precisado a
omitir titulos, contenido v caracteristicas de la obra poetica de Pan-
vagua, lo que siento muy de veras, va que la juzgo muv considerable
v meritoria en su personalidad v vida, desde siempre.
C) COI.AnoRACIO NES, :MONOGRAFIAS Y OTRAS ACTIVIDADES
A R'I'IS'1'ICO -ClJl:1'UR;\I.I .S
Destaquemos, ante todo , las Colaboraciones (se trata, tambien
aqui, de una enumeraci6n del todo somera, en epigrafes y sin co-
mentario alguno):
LAS HUMANIDADES CLASICAS EN "LA VIDA NUEVA DE
PEDRITO DE ANDIA" (famosa novela de Rafael Sanchez
Mazas). ComunicaciGn presentada al II0 Congreso Espanol
de Estudios Clasicos , Madrid 1961. Publicada en ]as Actas
de dicho Congreso, Madrid 1964.
DEL ARTE Y LOS OBJETOS SAGRADOS. Capitulo VII del
libro del P. Miguel Nicolau, S.J. ConstituciOn Littirgica del
Vaticarro II, Madrid 1964. Traducido al italiano v portugues.
EXPRESIONISMO RELIGIOSO, en el libro de colaboracion
"Pasibn del hombre; PasiOn de Dios" (Biblioteca Salmanti-
censis, Estudios 66), Salamanca 1984.
LOS MUSEOS DE SALAMANCA Y SUS FONDOS, en el
libro de colahoracic n "Salamanca : Geografia , Historia,
Arte, Cultura ". Excmo. Avuntamiento de Salamanca, 1986.
OTRAS ACTIVIDADES CULTU RALES:
Al mar•gen de sus actividades academicas ordinarias, en ambas
universidades hay que mencionar necesariamente otros multiples
empenos v dedicaciones de Panyagua, como son sus conferencias
(con frecuencia recogidas en sintesis por revistas v diarios). Confe-
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rencias magistrales sobre "el arte moderno", "los problemas del
arte sacro", "conservaci6n del Patrimonio Artistico en Castilla y
Leon", "aproximaci6n a las vanguardias artisticas", etc.
No es posible pasar por alto, en este capitulo de actividades tan
numerosas, su "Mil seiscientos comentarios a obras de arte de la
antiguedad ", publicados poi- ]a Academia Politecnica de Salamanca.
Y para acabar esta somera referencia a una vida de trabajo tan con-
tinuo e ilusionado, como ha sido y aun es, por supuesto, la del P.P.
Enrique R. Panyagua, me queda aun por seiialar igualmente su con-
tribucion a las actividades culturales de la Caja de Ahorros de Sala-
manca y de la Diputacic n Provincial de Salamanca. Con todo lo
expuesto cumplo, no del todo a satisfaccion, con el encargo enco-
mendado. Y a ti, mi querido y admirado amigo y profesor, to repito
aqui lo que to en alguna ocasi6n anterior me dijiste : "Parva pro
magnis". Tan parca ha sido mi ofrenda, lo siento.
(Tornado de Anales de la C.M. y de las HH.CC., Madrid, t. 102,
n. 4, julio-agosto de 1994).
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Terremoto en Tierradentro - Colombia
Dirigido a la Curia
por Hernando Escobar, C.M.
La gracia del Senor nos acompane.
Los medios de comunicacion han informado a todos los paises,
durante este mes de junio, acerca de la terrible tragedia que ha ago-
biado a la region montanosa de Tierradentro, Colombia, a causa del
terremoto del dia 6 y de la inmediata y consecuente avalancha dc
varios rips.
Teniendo presente que la finalidad de la Conferencia Latinoame-
ricana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) es "actualizar el carisma de
San Vicente en Codas las actividades, dentro del contexto historico v
situacional de Atnerica Latina" (Estatutos, art. So.), y en union con el
Presidente , P. Benjamin Romo, quien sigue "orando por todos los her-
manos que sufrieron la tragedia de Tierradentro", esta Circular tiene
por objeto presentar a Ud. y a toda su Provincia, de manera muy real,
este doloroso acontecimiento en sus consecuencias y en el desafio
que constituye especialmente para nuestra Familia Vicentina de
Colombia y de Latinoamerica.
El desastre natural afecto de hecho a toda la Prefectura Aposto-
lica, pero de manera directa y terrible a la parte central de ella, el
municipio de Paez, donde esta la sede del Prefecto.
En esa region de mision, de topograffa aspera y abrupta, pero a
la vez fertil y promisoria, han trahajado sucesivamente, desde el siglo
XVI, misioneros Jesuitas, Franciscanos, Diocesanos y Lazaristas
(Vicentinos). Algunos de estos tiltimos estuvieron evangelizando alli
esporadicamente a to largo del siglo XIX, pero es en el ano de 1905
cuando este territorio es entregado como Parroquia a la Congrega-
cion de la Mision, posteriormente constituIdo en Prefectura Aposto-
lica en 1921. Se han sucedido desde entonces cuatro Prefectos Apos-
tolicos. Esta ha sido la "obra slave" de la Provincia, como contribu-
cion directa a la Iglesia Particular. A to largo de este siglo se ha
avanzado mucho, entre otros aspectos, en educacion, culto, servicio
comunitario, y creacion e impulso del ministerio sacerdotal indigena.
En la region hay aproximadamente 80.000 habitantes: 40.000 mesti-
zos, 5.000 negros y 35.000 indigenas paeces. Esta tiltima porcion, de
larga historia precolombina, es la que caracteriza de manera mas sig-
nificativa la region de Ticrradentro. En ella trabajan actualmente dos
sacerdotes Diocesanos, diecisiete misioneros vicentinos, veinticinco
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Hijas de la Caridad, y Hermanas de otras tres Congregaciones: Fran-
ciscanas de Maria Auxiliadora, Juanistas y Misioneras de la Madre
Laura.
El balance global de la tragedia es mas o menos el siguiente:
- Un millar de muertos y desaparecidos - Cerca de 20.000
damnificados por perdida de viviendas y de pertenencias
personales (algunos quedaron solamente con la ropa que lle-
vaban puesta): - Algunos pueblos arrasados; - El 80% de las
casas de los campesinos e indigenas quedaron completa-
mente destruidas; - Se cayeron 26 puentes, obstaculizando el
paso por las carreteras, que, ademas, quedaron obstruidas y
bloqueadas por el deshorde de las avalanchas de rios y que-
bradas; - Varias iglesias se fueron abajo y otras quedaron
seriamente averiadas; - El Hospital y la Normal Nacional de
Belalcazar estan por el momento inservibles; - Los dos Semi-
narios indigenas (Menor y Mayor) fueron destruidos, con
sus instalaciones v fincas. El mas adelantado de los semina-
ristas del Mayor, que cursaba tercero de teologia, pereci6; -
Con los datos fragmentarios que se tienen, se informa que
cerca de 170 ninos murieron, alumnos de las escuelas de
Wila e Irlanda, regentadas por Hermanas misioneras; - Cin-
co socorristas de la Cruz Roja, que se hallaban prestando
auxilio, fueron arrastrados por la fuerza de la avalancha; -
Providencialmente se salvaron todos los sacerdotes, las
misioneras, los seminaristas, fuera del que hemos mencio-
nado, y buena parte del mundo Paez.
CONSECUENCIAS DEL DESASTRE NATURAL
Lo mas visible son los danos materiales.
Lo incuantilicable es inmenso:
* El choque de culturas
Como ejemplos, podemos afirmar que nadie estaba prepa-
rado para manejar la inmensa cantidad de ayudas en cosas
que para los indigenas, campesinos y negros eran descono-
cidas. Vemos tambien que no es aconscjable la adopci6n de
ninos indigenas por parte de familias colombianas, para no
separarlos de la cultura de sus comunidades.
* El impacto sicolGgico
Ha sido violento el trauma de lo inesperado, mas notable en
la ninez y en la juventud. Nosotros no alcanzamos a valorar
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to que es la sorpresa ante la muerte de tantas personas, a
veces muy cercanas. Muchos estan ilenos de nervios v de
angustia porque de un momento a otro la pobreza se les
convirtio en miseria.
* El aislamiento
No hav acceso terrestre a la zona. Y por to tanto toda co-
municacion se tiene que realizar necesariamente por medio
de helic6pteros.
* La desubicacion
Se ha hecho imprescindible el exodo de mucha genie:
- Al principio por la necessaria btisqueda de la seguridad. -
Posteriormentc, porque algunas tierras se acabaron v otras
han sido declaradas inhabitables. No se les puede ofrecer tie-
rra todavia r.
* La necesidad de atencion espiritual
Las circunstancias mismas la estan dificultando. En general
ha aumentado la btisqueda de Dios y la afluencia a los sacra-
mentos.
En este aspecto se pace palpable la vision actual de las Conclusiones
de Santo Domingo, que afirman: "Los cristianos no miran el universo sola-
metne coma naturaleza considerada en si misma, lino coma creaci6n v primer
don del amor del Senior por nosotros..." (No. 171). "En nuestro continente hay
que considcrar dos mentalidades opuestas con relaciOn a la tierra, atnbas dis-
tintas de la vision cristiana:
a) La tierra, dentro del conjunto de elementos que Forman la comunidad
indigena, es vide, lugar sagrado, Centro integrador de la vida de la co-
munidad. En ella viven y con ella conviven; a traves de ella se sienten en
comunicacion con sus antepasados v en armonia con Dios; por eso
mismo la tierra, su tierra, forma pane sustancial de su experiencia reli-
giose y de su propio proyecto historico. En los indigenas existe un sentido
natural de respeto por la tierra; ella es la madre tierra, que alimenta a sus
hijos; por eso hay que cuidarla, pedir permiso para sembrar y no maltra-
tarla.
b) La vision mercantilista: considera la tierra en relacion exclusiva con la
explotacion y el lucro, llegando hasta el desalojo y expulsion de sus legi-
timos duenos... No podemos olvidar la situaci6n de los campesinos que
trabajan su tierra v ganan el sustento de su familia con tecnologias tra-
dicionales" (No. 172).
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ZQUE SE HA HECHO Y COMO SE PIENSA ACTUAR?
Ante la magnitud de la tragcdia, ha lido increible la respuesta
solidaria en Colombia y en el extranjero: para el momento actual
suministro de implementos materiales; para las necesidades futuras
(reconstnicci6n de casas, escuelas, templos, seminarios, etc.), dinero.
La Congregaci6n se ha hecho presente a nivel de la Curia General y
de varias provincias de Europa y de America Latina.
Lo inmediato
La solidaridad de toda la naci6n ha sido maravillosa, por parse
de toda clase de entidades y de personas particulares.
* Se busc6 ante todo la evacuaci6n de las personas para salvarlas
del peligro. Al comienzo esto se hizo con muchos afanes y cierta ine-
vitable desorganizaci6n. Sc ha congregado a los damnilicados en
albergues improvisados, especialmente en colegios y escuelas.
* En cuanto a la subsistencia, se esta atendiendo a la gente en los
lugares en los que se pueden quedar o pueden trabajar. Hasta ahora
son mas de setenta.
* El abastecimiento Ilega a unos pocos grupos, y de alli se
reparte a las veredas.
Todo esto ha sido absolutamente necesario porque la comunica-
ci6n se volvi6 imposible a causa de la caida de los puentes, con cl
agravante de que se ampli6 el lecho de los rios, haciendolos casi
impasables.
Lo actual
* El Gobierno Nacional estd conforn ando la Corporaci6n de recu-
peraci6n de la cuenca del do Pdez. La inauguraci6n se hara el dia 29
en Belalcazar, con presencia del Presidente de la Republica. Ademas
de algunos funcionarios importantes, entre los directivos de ella figu-
ran el Prefecto Apostolico y ties dignatarios indigenas.
* Se ha sentido presencia de Iglesia por parte del Sr. Nuncio, los
Sres. Obispos, cl Celam y la Pastoral Social de Colombia.
* El actual Prefecto Apost6lico, Mons . Jorge Garcia, C.M., ha
estado al frente de today las eventualidades, en colaboraci6n con las
autoridades de la Naci6n, de los Departamentos y de 109 Municipios.
Junto con el, los misioneros y las Hermanas estan acompanando a
sus comunidades, con el apoyo de los scminaristas vicentinos.
* Los altos mandos de ]as fuerzas del orden ban estado pres-
tando valioso apoyo en organizacicin y servicios, al igual que la Cniz
Roja,medicos y psic6logos. Ademas de la emisora-dc la Misi6n,
"Radio EUCHA" (que significa en idioma pAez "Buenos dias"), se des-
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taca tambien la labor informativa de las cadenas de (elevision, de las
principales cadenas radiales y de los radioaficionados.
Ac I7 t 1) ESPI'.CIFICA DE LA PROVINCIA COLOMBIANA DE LA
CONGRI:GACION
Al dfa siguiente del desastre, el P. Visitador reunio el Consejo
Provincial para tomar las primeras disposiciones y partio inmediata-
mente, junto con el Director de Hermanas de la Provincia de Bogota,
a visitar la zona afectada. A su regreso convoco un pequeno Consejo
ampliado y, con unanimidad de consulta, resolvid revocar la convo-
cacion de la Asamblea Provincial que se tenfa prevista para el 20 de
junio y aplazarla hasta el final del ano. Como medida de emergencia
se organizo el programa "SOLIDARIDAD CON TIERRADENTRO -
MISIONEROS VICENTINOS DE COLOMBIA" para responder efec-
tivamente al acontecimiento. Nueva visita del P. Provincial para pre-
sentar el plan al Sr. Prefecto, quien lo acogio con alegrfa y esperanza,
en union con los misioneros.
En carta a la Provincia, del dfa 15 de junio, el P. Visitador dice,
entre otras mochas cosas references a la actual realidad, lo siguiente:
"La tarea de reconstruccion de la Comunidad Paez v de la Iglesia
en Tierradentro apenas comienza. Sera ardua y dilfcil. Nos pedira
salir mucho de nosotros mismos para ser acompanantes leales de
quienes tienen un modo propio, segun su cultura, de afrontar el de-
sastre y salir adelante. Sera necesario escuchar mucho, caminar
teniendo en cuenta la historia que los acompana y los valores que los
identifican como pueblo de Tierradentro. El hacernos todo a todos
para ganarlos para Cristo es gufa fundamental del proceso de 'SOLI-
DARIDAD CON TIERRADENTRO' que nos proponemos realizar con
motivo del temblor v la avalancha del Paez".
EL OBJETIVO GENERAL es: Acompanar a las comunidades de Tie-
rradentro en la reconstruccion de su cultura mediante mecanismos
de identificacion y procesos de solidaridad cvangelizadora.
Algunos de los CRITERIOS GUIAS son:
* Descubrir en la rcalidad que se presenta un momento de
gracia.
* Asegurar la continuidad en la solidaridad.
* Coordinar conjuntamente con las Hijas de la Caridad y la
Familia Vicentina.
* Involucrar a las comunidades misioneras presentes en la
region.
* Asumir la doctrina y el testimonio de San Vicente acerca
de la caridad organizada.
Se da la siguiente PROPUESTA DE ACC16N.
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1. URGENCIAS (equipos) v RESPUESTAS (funciones)
a. Equipo de coordinaci6n general , para dirigir ejecutiva-
mente todo el proceso, mantener el contacto con la Prefec-
tura, dar unidad a todos los frentes.
b. Equipo de reflexi6n , para interpretar el acontecimiento,
analizar la situaci6n desde las ciencias sociales, medir la
incidencia de la tragedia en la cultura, descubrir caminos de
accic n misionera, proponcr la elaboraci6n de proyectos de
dcsarrnlln,
c. Equipo de Pastoral , para coordinar la presencia de los
misioneros en las comunidades de Tierradentro v en los
albergues, mantener viva entre los indigenas y campesinos la
conciencia de su pertenencia a la comunidad, detectar e
impulsar las estructuras do identificaci6n cultural, provocar
canales de comunicaci6n entre las comunidades, configurar
un analisis permanente de la realidad.
d. Equipo de asistencia e informaci6n , para mantener
viva la solidaridad con Tierradentro v canalizarla, establccer
una base de datos sobre ayudas y servicios, elaborar proyec-
tos de asistencia y gestionarlos ante organizaciones de ayu-
da, racionalizar los recursos, coordinar la distribuci6n de
manera efectiva, conformar un archivo con informaciones
de prensa y audiovisuales, informar periodicamente a los
medios de comunicaci6n acerca de la realidad de las comu-
nidades, solicitar ayudas econ6micas.
e. Equipo de Radio Eucha , para sostener la identidad de la
emisora como radio, estructurar econ6mica v administrati-
vamente la emisora, buscar el apoyo de organizaci6n de
radio comunitaria en Colombia v cn America Latina.
f. Equipo de Seminario Indigena Paez , para interiorizar el
acontecimiento en funci6n de la formaci6n, relacionar a los
seminaristas con las comunidades, proyectar la reorganiza-
ci6n del Seminario.
g. Equipo de arte sacro , para hacer un balance de la situa-
ci6n actual de los tesoros, conservar el material artistico,
proyectar una restauracion fiel de las capillas con participa-
cion dc la comunidad.
h. Equipo de apoyo al Prefecto , para ofrecer apoyo de
confianza al Prefecto, auxiliar en la secretaria las gestiones





* Contacto con el Prefecto Apostolico y los misioneros.
* Comunicacion del Plan a la Provincia.
* Motivacion a las comunidades locales de la Provincia.
* Reunion de los Equipos.
* Asistencia inmediata a las comunidades indigenas que
estan fuera de Tierradentro.
* Visita a las comunidades de Tierradentro.
* Apoyo personal a los misioneros de la Prefectura.
* Reunion con los superiores de las comunidades misione-
ras de la Prefectura.
* Encuentro con los miembros de Jucovi (Junta de coordi-
nacid de las directivas de todas las comunidades vicentinas de
Colombia).
* Comunicacion con instituciones de avuda.
* Dialogo con personas expertas e instituciones de apoyo.
* Contacto con organismos estatales y no gubernamentales.
* Distribucion de recursos.
* Canalizacion de servicios.
* Elaboracion de Informes do prensa y material audiovisual.
* Conformacion de una red do comunicacion.
P.S. Detalle que no puede pasar inadvertido: Los misioneros y
misioneras han lido reemplazados temporalmente (unos dias) mien-
tr-as se recuperan y la colahoracion de las Hijas de la Caridad de las
dos Provincias, junto con religiosos y laicos de Colombia, ha sido
magnifica.
Solo resta agradecer a Ud. y a su Provincia su oracion y pedirle que
la continuer.
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On being a Missionary today
by Robert P. Maloney, C.M.
I ask you today, my brothers, to join me in reflecting on our
name. We are members of the Congregation of the Mission. Saint
Vincent reminds us that people from the earliest times, spontane-
ously called us "the missionaries ." I The Lord sends us out. Our voca-
tion is not to remain fixed in a single place, to sink permanent roots.
Jesus speaks to us as he did to his disciples at the end of Mark's gos-
pel: "Go! Go into the whole world and preach the gospel to every crea-
ture" (Mk. 16:15).
Mission is not merely an activity of the Church; it is its very
being . Over the course of history the Church has used different
images of mission .2 If one thinks of the " reign of God" as the New
Testament fundamental image ' describing God's advent in the world
through the person of Jesus, then "mission" is the image used to
describe the Church's role in spreading that reign. As an image, "mis-
sion" has had different resonances in different eras.
Mission as CRUSADE looks at the world as divided between good
and evil, true and false. There is an atmosphere of conquest. In the
best of times the conquest is primarily spiritual, but sometimes it has
been quite mixed up with economic, political, and cultural power.
Mission as TEACHING focuses on faith as a creed or a body of
truths that is to be communicated. There is a stress on knowledge
and the use of preaching, teaching, writing , and the media for the
communication of revealed truth.
Mission as a CALL TO CONVERSION stresses the need for personal
change of heart. Each individual is called to be born again in respon-
se to a personal and moral challenge. Conversion is seen as a pro-
found personal experience.
Mission as LIBERATION aims at the transformation of life starting
here and now, though it is not limited to the present. It promotes
healing, development, and justice, as the Reign of God comes to be
realized.
Cf. SV 111, 356.
z For much of the analysis of images of mission . I am deeply indebted to
M. Amaladoss. "Religious in Mission ," a conference given at the International
Congress of the Union of Superiors General , Rome, November 22-27, 1993.
3 S. Schneiders, The Revelatory Text (Sari Francisco: Harper, 1991) 32.
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Mission as WITNESS focuses on Christian life as a silent but
active presence in the midst of a hostile world. The Church lives as a
leaven in the diaspora. The minister builds up model communities of
service and fellowship.
Mission as INCULTURATION evokes the need for Christianity to
become incarnate in a particular culture. The gospel interfaces with
local cultural, purifying it and at the same time incorporating its
riches, maintaining a unity of meaning within a plurality of expres-
sions.
Mission as DIALOGUE recognizes other religions as positive ele-
ments in God's saving plan. One sees in them the hidden or prepa-
ratory activity of the Spirit. The Church in that context is seen as
fulfillment, explicitation, or sacramental fullness.
Mission as PILGRIMAGE envisions walking with God and with
others in the fulfillment of God's plan for the universe, where God's
action is mixed up with human imperfection and sinfulness. It envi-
sions the Church as existing for the world, called to animate a move-
ment of peoples toward the realization of God's reign which is both
historical and eschatological.
Mission as PROPHECY radicalizes the proclamation of the good
news as it confronts the deficiencies of human cultures and oppres-
sive structures. It seeks to transform culture, to be critical of the easy
legitimations of religion, and to challenge the oppressive economico-
political and socio-cultural structures.
All of these images tell us something about mission. They all
have their strengths and weaknesses. Each has time-conditioned ele-
ments. Each contains an abiding truth. While some (e.g., the image
of crusade) are much more time-conditioned than others, we can
learn from them all. In fact, each provides abundant material for
meditation.
What then, today, does it mean to be a missionary? This is a cru-
cial question for us, since it touches on our identity. There is no
doubt about our calling : we are members of the Congregation of the
Mission.
Some characteristics of Missionaries today
Let me simply outline for you some characteristics of a mission-
ary today. There are surely many others. I encourage you to supple-
ment the list with your own reflections.
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1. The missionary has an international perspective, a global world
view
Three signs, especially, will witness to global awareness in the
Congregation.
A first, concrete sign of this awareness is the ability to respond to
urgent needs throughout the world. Do not let provincial ties and
provincial needs hold you back. When the needs of the Church are
greater elsewhere, go with liberty.
A second sign of an international perspective in the Congregation
is solidarity among the provinces. I urge you to cooperate with one
another . This is already taking place through national and regional
meetings of Visitors, but I especially want to encourage you to coop-
erate in regard to the formation of candidates and in regard to assis-
tance to poorer provinces. There are some things we can do much
better together than we can do separately. Moreover, those of us who
are better off materially can surely be of great assistance to those
who have less.
Thirdly, a healthy sign of global awareness in the Congregation
will be the presence of confreres from all the continents, with their
varied races, in the Genera] Curia and on our various commissions.
An international Congregation needs ties between the center and the
provinces. As the provinces of the "Third Church" continue to grow,
good communication with the center will be an utter necessity.
2. The missionary is a mobile evangelizer, on fire to spread the
good news
The Church exists to evangelize, to proclaim that Jesus is Lord.
So too does the Congregation. This means that the members of Con-
gregation will be agile, quick to move when new needs arise. Our love
will be expansive, like a fire. We will want to tell others the good
news that Jesus is alive and present.
I pose this question: could every province of the Congregation of
the Mission take on the responsibility for a mission outside its own
territory? In addition, could the Congregation become more mission-
ary not just territorially, but in the heart and will of its members,
showing great mobility in going wherever the needs of the poor cry
out, both within one's province and outside.
One of the signs that the Congregation is filled with a mobile
evangelizing spirit will be the willingness to withdraw from parishes
that are not poor and missionary (cf. Statute 10), and which others
can carry on, in order to free confreres for more pressing needs that
others are unable to meet.
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3. He is flexible
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The accent here is on a supple mentality in regard to evangeli-
zation. In a time of rapid change, rigidity is an enemy and flexibility
an ally. For example, one of the most significant changes that has
taken place in the Church since Vatican 11 is in the role of the laity.
Today we are conscious more than ever that lay people have an
essential role in announcing the good news (Christifideles Laici, 7). It
is for that reason that our Constitutions (C 1) call the priests and
brothers of the Congregation not only to evangelize the poor as mis-
sionaries, but to form others - priests, brothers, sisters, lay men and
women - to participate more fully in the evangelization of the poor.
Are we flexible in accepting the important roles of lay men and
women in evangelizing? Do we have the suppleness to co-operate
harmoniously with them?
A greater pluralism in theological perspective and a greater vari-
ety in the plans for local community living also demand a flexible
mentality. It is crucial that we have the flexibility to live and work
with people of differing theological perspectives. In dialoguing and
deciding about our local community plans, moreover, much give-
and-take is essential,
4. He is eager to learn the language of those he is called to serve
The General Assembly of 1992, in its third commitment, speaks
of dialogue with contemporary society. I once again appeal to all can-
didates for the Congregation, and as many members as possible, to
become bilingual. Dialogue and mobility in contemporary society
demand it. In the United States for example, almost 50% of the Cath-
olics have a language other than English as their mother tongue.
Spanish has become an essential tool for a missionary there.
Saint Vincent felt strongly about the need to learn other lan-
guages. He told the confreres 4:
Now the diversity of languages is very great, not only in Euro-
pe, Africa_ and Asia, but also in Canada. For tine see by the
reports of the Jesuit Fathers that there are as many languages
as there are tribes. The Hurons do not speak like the Iroquois,
nor the latter like their neighbors. And a person who under-
stands one group of Indians does not understand the others.
How then can Missionaries, bearing these differences of lan-
guage in mind , go throughout the world announcing the Gos-
pel if they know only their own language?
4 SV XII, 26-27.
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5. He is inculturated
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There is always the danger that the ideas, the customs, even the
building styles of one world will simply be transported to another.
Our great missionaries, like Justin de Jacohis, recognized from the
start that this is insufficient. The gospel must take root and blossom
within the deepest values of each culture. At the same time, it must
transform what is not of God within a culture and what violates the
human person.
Karl Rahner points out that the globalization of theology is one
of the greatest needs of the Church in the years ahead. He notes that
up to the present there has been an unfortunate tendency to "canon-
ize" what was really only a manifestation of the thought patterns of
western culture.' Right now, many growing younger provinces, and
particularly those responsible for formation within them, face the dif-
ficult challenge of'teaching philosophy and theology (so often formu-
lated in a European context), while searching for new categories in
an African or Asian or South American setting. Similarly, they search
for the appropriate forms of expressing poverty, chastity, obedience,
and life-long commitment to the poor within cultures very different
not only from Saint Vincent's, but also from those of the writers of
most of the philosophy, theology, and spiritual reading books written
up until recent tines. In our service to the diocesan clergy, and in
the formation of our own candidates, are we finding the means to
present a truly inculturated theology and spirituality?
Along these same lines, the place of women in society and the
social mores in relating to them vary greatly from North to South,
and, in both hemispheres, from continent to continent. To talk with
a woman on the street may be as "natural" in Los Angeles as it is
"scandalous" in the Islamic Republic of Mauritania. The missionary
must know the difference.
6. He listens for calls
A missionary seeks not his own will but the will of Him who
sends him. He is ready to respond to the needs of his religious com-
munity and God's people. The calls of God's people are very impor-
tant. Our own gifts and talents are too. Most modern religious
communities attempt to fit calls to the gifts and talents of their indi-
vidual members. In this context, it is important for every member of
the Congregation to let himself be challenged. We must listen well,
especially when we are tempted to seek our own security, to remain
where we are. Often, responses to challenging calls draw forth from
us resources whose existence we never dreamed of; not only do we
' Cl, Citation in W. Bi hlmann , The Church of the Future (Maryknoll,
NY: Orbis, 1986) 193.
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serve those who are crying out for help, but we also find ourselves
growing in the process.
7. He is continually being formed
The Congregation must continue to emphasize, and find creative
means for, integral formation on both initial and ongoing levels.
Such integral formation would have various aspects: human, spiri-
tual, apostolic, Vincentian, biblical, theological, professional. On all
levels, the person himself would be seen as the one primarily respon-
sible for his own formation.
1 encourage the provinces to be especially attentive to the forma-
tion of confreres in the early years after vows or ordination. Bring
them together often to share their experiences. Offer them wise men-
tors. Help them build a deep spiritual foundation, a rootedness in
God. It is only in this way that they will be fully alive and persevering
in the evangelization of the poor.
8. He is creative in defining his missionary works
Saint Vincent tells us: "Love is inventive to the point of infin-
itv." 6 Over the years, I have admired many confreres for their inven-
tiveness. Because they live in daily contact with the poor they are
among the first to know their real needs. It will not be 1, who am
sitting behind a desk or visiting the provinces. It will not be sociol-
ogists or economists, who study the needs of the poor by examining
the data they receive. The confreres who are front-line workers will
know ahead of us, because the poor will tell them directly. I want to
encourage all our missionaries to be inventive in the set-vice of the
needs that you discover. Pose the question individually and as a local
community: What is this poor person asking of me concretely? What
is the deepest need of the person listening to my homily? What is the
refugee in a camp in Africa asking? What is the sick person in his or
her home crying out for? What is the AIDS patient's acutest pain?
Then be creative in ministering to his or her needs.
In some countries for a variety of reasons, particularly the short-
age of vocations, our service in seminaries has been significantly
reduced. An important challenge that lies before us as Vincentians is
to find other creative means of assisting in the formation of the dioc-
esan clergy in those circumstances.
6 SV XI, 146
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9. He is an expert in the social teaching of the Church
Pope John Paul II writes very forcefully in Centesimus Anus':
"The 'new evangelization,' which the modern world urgently needs
and which I have emphasized many times, must include among its
essential elements a proclamation of the Church's social doctrine." The
Church has been proclaiming this doctrine in a rather clear way now
for more than 100 years. Are Catholics really well evangelized in this
regard? Is this social doctrine part of their explicit consciousness? I
ask all Vincentians to become "experts" in teaching this social doc-
trine. As followers of Christ, the Evangelizer of the Poor, we must
proclaim this aspect of the reign of God, by our words and by out-
works. We must hold up before others the Church's rich teaching, its
vision of a kingdom of justice, its denunciation of unjust social struc-
tures, its proclamation that the poor must, in every era, occupy a
central place in the consciousness of Christians. In our formation
work, with both clergy and laity, we must present this social teaching
with both clarity and urgency.
Our mission will be truly prophetic today if we preach and teach
the Church's social doctrine clearly. And like many prophets, we may
perhaps suffer as we do so.
10. He is a man of God
Witness speaks more eloquently than words. Our lives inevitably
say much more than our sermons.
For Vincent de Paul, there is only one driving force: the person
of Jesus Christ. "Jesus Christ is the rule of the Mission," 8 he tells the
members of the Congregation of the Mission, the center of their life
and activity. "Remember, Father," he writes to Monsieur Portail, one
of the original members of the Congregation, "that we live in Jesus
Christ by the death of Jesus Christ and that we ought to die in Jesus
Christ by the life of Jesus Christ and that our life ought to be hidden
in Jesus Christ and full of Jesus Christ and that in order to die like
Jesus Christ it is necessary to live like Jesus Christ." `'
Vincent warns his followers that they will find true freedom only
when Christ takes hold of them. He writes to Antoine Durand, the
newly appointed superior of the seminary at Agde: "It is therefore
essential for you, Father, to empty yourself in order to put on Jesus
Christ." 1O
7 Centesimus Annus, 5.
8 SV XII. 130: cf. also XI, 53: "Let us walk with assurance on the royal
road on which Jesus Christ will be our guide and leader."
' SV 1, 295.
10 SV XI, 343-44.
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We fulfill our mission only if we follow Christ as the Evangelizer
of the Poor and put on his spirit ( C 1), only if, as our Constitutions
put it, we are holy.
Today, as in every era, the Church needs saints. It needs mis-
sionaries who are simple , humble, gentle, self-sacrificing, and filled
with effective love. It needs preachers who radiate God's presence.
The great missionary is not so much a man whose words are beau-
tiful as a man whose life is striking.
Let me state it very clearly : the missionary today must be holy.
Unless he is a man of God, he will not he genuinely effective, nor is
he likely to persevere.
It is not the loss of numbers that the Congregation must fear (in
fact , our numbers are reasonably stable ). It is not the loss of institu-
tions. What we must really fear is the loss of fire in our hearts. What
burns in the heart of the true missionary is a deep yearning , a long-
ing to follow Christ as the Evangelizer of the Poor. The genuinely
holy missionary presences Christ 's love . Others sense it in him. He
could not hide it even if he wanted to.
To be a rnissionan, - that is our calling . Breathe deeply, my
brothers, of the missionary spirit that Saint Vincent inspired in the
Congregation . Let it fill your minds and hearts . Then , go. "Go into
the whole world and preach the gospel to every creature" (Mk. 16:15).
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St. John's University -
125th Anniversary
Mass at St . Patrick 's Cathedral,
New York - September 18, 1994
Gospel: Mark 9:30-37
by Robert P. Maloney, C.M.
This gospel has a wonderful human touch. Do you sense the
embarrassment of the apostles? "What were you talking about on the
road?" Jesus says. Absolute silence is the response, but you can hear
them groaning inside: "He caught us. We were talking about who
would be the greatest." Jesus says, surely with some weariness, "The
one who wants to be first among you should be the servant of all."
This gospel is addressed to those in authority. It is utterly clear.
It says: be servants. It speaks to Cardinal O'Connor, to me, to the
President of St. John's University, to the Board of Trustees, to admin-
istrators, to teachers, to doctors, lawyers, judges, to all mothers and
fathers. We all exercise authority, and the gospel message to all of us
is very forceful: be servants.
Today I address these words to St. John's University: be a servant
university. Serve the Church, the people of God. Serve Vincent de
Paul, the lover of the poor. And serve New York City, your birthplace.
We do two things today, my brothers and sisters , one very joyful,
the other very serious. With joy we thank God today for the service
that St . John's University has rendered for the last 125 years, and
with great earnestness we renew our commitment to be a servant
university in the future.
I ask you, fast of all, to join with me today in giving thanks. I
thank God today for the heart of the university, its students. St.
John's has always been a working man's school. The sons and daugh-
ters of immigrants have felt at home there. How many times have
people told me of their years at St. John's: working days, studying at
night, having trouble paving the tuition, getting help from an under-
standing Vincentian, and becoming a corporate advocate, a judge, a
governor of a state. How many young men and women whose moth-
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ers and fathers or grandparents spoke Italian , Polish, German, or had
an Irish brogue, walked through the doors of St. John's University
and grew into wise, skilled, faith-filled adults there. And it is still the
same today. The ancestors of today's students often come from dif-
ferent places, but if you walk around the campus at Jamaica, you will
still see the sons and daughters of immigrants : Latin Americans from
Colombia, Puerto Rico, the Dominican Republic. You will see the
children and grandchildren of Asians, Chinese, Vietnamese, Koreans.
St. John's is still the working man's school. The vast majority of its
students have jobs. I thank God that the university has served them,
and so many of you, so well.
I thank God for the teachers. There have been wonderful ones
here, dedicated to their students. They taught me literature and Latin
38 years ago, and some taught me Spanish just a few years ago, a gift
for which I will always be grateful.
I thank God for the administrators and the staff who make the
university tick. Without them it could never function. I thank God in
a special way for its presidents, four of whom I have known.
I thank God for the trustees whose dedication to the mission of
the university has kept it Catholic, Vincentian, and metropolitan,
who have given the university a sound financial base and rich aca-
demic quality.
But today is not iutit a day of thanksgiving. It is a day when we
must look to (Ix' luturr.
High above the Jamaica campus, chiseled in stone on the face of
the library, is the motto of St. John's University. The words are the
words of Jesus himself, used to describe John the Baptist: "He was a
bright and shining light".
And so, my brothers and sisters, I urge you, as those who have
the deepest interests of the university in your hearts: keep that light
shining. Let it shine before all. Let it be a beacon in New York. Let
the university radiate its own identity as Catholic, Vincentian, and
deeply concerned for the metropolitan area. Be what you are, I say to
you today.
All of you who love the university, be truly Catholic at St. John's.
Men and women of all religions come to St. John's: Catholics, Prot-
estants, Jews, Muslims, Hindus. But they come freely to a Catholic
university, and so do not hesitate to let your light shine before our
students in your liturgies, in your theology, and most of all in your
personal witness to Christ. Let it be clear that for you Jesus is Lord
and that he is alive at St. John's through you. Today's gospel makes
it very clear how we can do this: by being servants, servants espe-
cially of the students. Let your light shine before them.
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Be truly Vincentian. Do not let a student leave St. John's Univer-
sity without knowing who Vincent de Paul is. Be sure that no student
graduates without a deep sense of the poor and a commitment to do
something about eradicating poverty and ignorance in the world. Let
no one leave St. John's stuck in an individualism that equates with
selfishness and in the breathless quest for money that so suffocates
our society, but rather let the practical, outgoing charity that is at the
heart of the gospel and is the soul of Vincent de Paul touch the lives
of every young man and young woman who walks on the campus.
Let your light shine before them.
And be deeply metropolitan. St. John's is a New York City uni-
versity. It educates mothers and fathers for good Christian families
here. It trains many of the lawyers and businessmen who make this
city live. Pledge today to make its impact in New York City even
greater. Let the recently founded Chair of Social Justice at St. John's
say something about the social problems that plague the city. Let the
university provide effective politicians for the city, people who really
want to make the city better, who want to banish ignorance by pro-
viding better schools, who want to eradicate violence by changing the
hearts of young men and women, who want to wipe out poverty by
offering knowledge and skills and work opportunities. Let the univer-
sity labor and long, like the prophet Amos, for the day "when justice
shall roll down from the mountainside, and God's impartial love will
be an ever-flowing stream" (Amos 5:24).
125 years! We shout with joy and thanksgiving to God today for
his innumerable gifts to us at St. John's. And we lay before the uni-
versity a challenge.
The challenge today is this. You, we, who are St. John's: be a
servant university, be a bright and shining light , as Jesus asks. Be




An Experiment in Inter-provincial Cooperation
by Hugh O'Donnell, C.M.
During seven weeks this past summer from June 10 until July 31
seven confreres from four different provinces participated in an
experiment called " Vincentian China Experience ." These confreres
responded to an invitation from the Province of China to come and
experience Chinese culture and customs and the Chinese way of life
and get to know the confreres and the China mission. The partici-
pants, for their part, shared their own experience of community and
mission and brought new perspectives on the life and mission of the
Congregation to the members of the China Province. The youth of
the group attracted attention on a number of occasions. It was a
remarkable experience, going beyond the expectations of all who par-
ticipated.
The confreres came from Indonesia ( Fr. Anton Budianto), Ire-
land (Fr. Jim McCormack ), the Philippines (Fathers Peter Solis and
Dario Pacheco , Deacon Tony Libutan and Archbishop Jesse Dosa-
do) and the Eastern Province of the United States ( Kevin Creagh).
Jesse Dosado, the Archbishop of Ozamiz City in the Philippines, had
a special purpose. He has a personal parish for people of Chinese
ancestry. He is the pastor of approximately 2000 people in this non-
territorial parish. He wanted to experience the Chinese wa_v of life
and customs in Taiwan in order to serve his parishioners better.
The first two weeks were spent in Taipei learning practical Chi-
nese sentences and becoming acquainted with life in the city. The
next four weeks were divided between travelling throughout the
island, visiting Vincentian and Daughter of Charity apostolates and
continuing the work begun in the first two weeks in Tien Mu. The
final week began with R + R at Sun-Moon Lake in the mountains fol-
lowed by a three day retreat at a Benedictine retreat house near
Taipei. These diverse experiences were brought into focus each week
by a process session led by Father Willi Ollevier, CICM, who helped
us share the joys and disappointments, surprises and insights of the
previous week with each other.
The program consisted of studying Chinese, praying together,
getting to know the confreres and the Daughters and their works,
becoming acquainted with the history, problems and hopes of the
Catholic Church on Taiwan, coming in contact with Daoism and
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Buddhism (which are so deeply inculturated in the Chinese psyche -
there are small and big temples everywhere ), having weekly lectures
and opportunities to get to know the people and travel about the
island. Special attention was given to the church in Mainland China.
The group spent thirty-two hours in class learning a hundred
useful Chinese expressions and an equal number of Chinese charac-
ters. It was a risk to ask confreres who would only be in Taiwan for
seven weeks to dip into the world of Chinese language and charac-
ters, so it was a happy surprise that they liked studying Chinese so
much. They liked the teacher, Chang Taitai (Mrs Chang), and were
not afraid to use what they were learning both in the house and on
the street. Each confrere received a Chinese name and at the end of
the program a "chop" (a stamp with one's own name written in Chi-
nese characters which serves as one's signature, sometimes even
more official than one's own personal signature). Getting a taste of
the language is the direct route to the Chinese soul, more than read-
ing many books, because the language carries Chinese culture in a
very special way. They also received a brief introduction to Tai Chi,
one of the forms of exercise the Chinese like so much.
Events played a special part in the program, one in particular.
Charles Pan, the province's first and at the moment only Taiwanese
vocation, graduated from the Jesuit faculty of theology at the Cath-
olic University on the first weekend of the program and was ordained
to the diaconate on the second . It meant a great deal to him and to
the members of the province that confreres from other parts of the
world were here for these events.
We visited a Buddhist nun who is a spiritual master and through
her compassion to the poor, especially the sick poor, has been some-
times characterized as Taiwan's Mother Teresa. We went to the Ping
An Chu (The House of Peace), a home for the homeless opened by
the priests of the Missionhurst (CICM) community. We met with the
Archbishop of Taipei and the Bishop of Kaohsiung to get their
assessments of the Church in Taiwan and their thoughts about the
future.
The final evaluation showed the goals of the program were real-
ized for the participants. Perhaps the biggest benefit for the members
of the province, especially the youngest members, has been that we
have experienced that we are part of an international community. We
got to know young Vincentians with whom we have become friends.
In their turn, they put us in touch with the life of the interna-
tional community , and they challenged us to a broader mission to the
poor, to new forms of community life, to further service of the clergy
and to a deeper celebration of life especially in the liturgy.
The program was designed and led by Father John Wang, Dea-
con Charles Pan and Father Hugh O'Donnell. But it was the active
participation of all the confreres and their hospitality to the group as
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well as the wonderful welcome the Daughters of Charity gave us
wherever we went that made the program effective. There were many
others whose participation made a great deal of difference, among
whom special mention goes to the Catholics and staff of Mother of
God parish in Tien Mu (Taipei) which was our home base.
We are considering continuing this experiment and welcome
inquiries from anyone interested , including other language groups.
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Guard: 150 anni fa De Jacobis
fondava it primo Seminario in Etiopia
di Giuseppe Guerra, C.M.
II 1995 sary it 150° della fondazione del Seminario di GUALA
(presso Adigrat, capoluogo dell'Agamien, in Etiopia). Oggi a GUALA
c'e tin grande complesso dci Padri Salesiani, ma ancora si conserva la
Cappella e alcuni locali di quel the fu it primo Seminario indigeno
voluto da S. Giustino De Jacobis. 11 Santo Vescovo era convinto della
necessity di tin Clero autoctono, e quella fondazione the egli mise
sotto it nome e la protezione dell'Immacolata e stato la prima realiz-
zazione del suo sogno.
Fu 11 the it Card. Guglielrno Massaia, Vicario Apostolico dei
Galla, avrebbe conferito nel 1847 le prime ordinazioni sacerdotali di
giovani etiopici educati dal De Jacobis.
In seguito alle note vicende e peripezie, it Seminario sarebbe
stato trasferito altrove, ma Gualy resto per i cattolici ed i missionari
tin simbolo concreto della grande idea del De Jacobis.
Nella ricorrenza del 150°, riteniamo opportuno trascrivere alcune
testimonianze di prima mano, e innanzitutto quelle del Diario dello
stesso De Jacobis, in attesa della pubblicazione integrale del Diario e
dell'Epistolario, di cui si avverte la grande necessity per la cono-
scenza del cattolicesimo Etiopico.
Dal GIORNALE ABISSINO (del DE JACOBIS)
vol. III
Gennaio (1845)
29 Udienza di concedo di Ubie the ci accorda it pennesso di corn-
prare a Guald (GL) it terreno per fabbricare it Collegio (p. 490).
Maggio
20 Entriarno ad abitare la casa novella dell'Immacolata. Nel
rnedesimo giorno viene da Adowa it Sig. Biancheri con sei gio-
vanetti collegiali, i quali uniti a quelli the gid vi erano sono
venuti a compiere it numero di 20 giovani da Collegio (p. 518).
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Giugno
Lettera alla Propaganda (p. 533).
Il terribile splendore dell'asta del Signore la missione per altro
non cessa di sempre aggrandire. Il Collegio the in attestato di
gratitudine per Maria Concepita senza peccato abhia;no inti-
tolato Collegio Ahissino dell'Imntacolata ha 20 Alunni, una
decentissima Cappella (p. 535).
Settembre
5 Esercizi spirituali Patti sotto la nostra Regola per la prima
volta nel nostro Collegio dell'Immacolata (p. 564).
15 Festa della Nativity di Maria e fsta del di Lei santo note
apriamo la scuola del Collegio.
La prima Classe composta di due Preti, e cinque Deftari sono
alla Scuola ove leggesi de Locis Teologici, nel medesimo tempo
the ne scrivono da giorno a giorno la Tradizione dettata dal
Capo dei Deftari nella lingua Ghez.
Il Sig.r Biancheri insegna a leggere in Italiano da i primi rudi-
rnenti di questa lingua ed i principi dell'aritmetica, a dieci o
undici giovanetti.
11 Deftara Ghebra Ezziaber insegna it Ghez, ed it Canto Sacro
Etiopico (p. 573).
Da: Abba TECLA-HAIMANOT
Abouna Yacob Paris, 1914 trad. ital. Asmara, 1915.
Si tratta dell'opera di uno dei discepoli del De Jacobis, stampata
in francese: Sono note prese giorno per giorno - osserva it P. E. Coul-
beaux, the ha curato la traduzione francese - ricopiate piu tardi,
nella solitudine, dopo la morte del Padre; e piuttosto tin giornale the
un'opera di lungo tempo.
Rientrato a Guala, fece costruire una casa the alcuni muri
dividevano in 7 parti. Grazie a Maria egli era scampato da
grandi pericoli, e, persuaso the doveva all'intercessione della S.
Vergine la compera di questo terreno, dedico la sua nuova casa
a Maria Inunacolata. Prendendo con se quelli nei quali aveva
confidenza, pregava e diceva la Messa in una delle camere con-
vertita in oratorio... (pp. 90 s).
L'anno seguente, costrui una casa ancora piii grande. Essa
racchiudeva tin oratorio, una stanza per gli stranieri e un'altra
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per i monaci , ecc. Ai piedi della roccia sulfa quale la casa era
stata costruita ne fece cost ruire tre altre per alloggiarvi le
donne incaricate di macinare e di fare it pane. Di pie4 , in alto,
v 'era anche una casa per gli allievi (p. 91).
f...1
Appena si ebbe inco ►nntciato la costruzione della casa di
Guala (10 dicembre 1844), Abba Ghebre Mikael e Abba Tecle
Haimanot si misero a istruire i fanciulli ( p. 92).
Dal Processo per la Canonizzazione di Giustino
DE JACOBIS:
/l De Jacohis rimase ►rell'Amazen circa on anno. Di la venue a
Gula, ove compre) molto terreno. Vi /ece costruire una grande
Casa per it Sentinario. Noialtri seminarists /ummo condotti da
Adua a Gula da Mons. Biancheri. Quando arrivannno a Gula
la Casa era ancora in costruzione. 11 De Jacobis pose la sua
residenza a Gula. Lit eravatno molti Allievi interni. Gli Allievi
esterni erano ancora piu numerosi...
Abba Testa-Sion (Processo Abiss., fol. 55)
Positio Super introductione Causae, Roma 1904, p. 116
Positio Super virtutibus, Roma 1916, p. 288
... a noialtri faceva la preghiera del mattino, e ci faceva sentpre
an piccolo discorso. Poi si occupava dell'insegnamento, anda-
va a visitare gli ammalati. Veniva nei boschi per prendervi la
legna. Faceva la cucina in tutte le settintane, the gli toccava di
Darla. Alfa sera ci spiegava it Catechismo. Poi ci istnuiva. Reci-
tava it Santo Rosario con noi, e faceva le preghiere della sera
con tutti quelli della Casa. A questa voleva the Jossero presenti
tutti quelli della Casa. Andava poi a catechizzare anche vari
villaggi, e vane persone, the si trovavano fuori nella campa-
gna...
Abba Chedano Mariam (Processo Abiss., fol. 90)
Positio Super introductione Causae, Roma 1904, p. 119
Positio Super virtutihus, Roma 1916, pp. 291 s
Monsignore comprd it terreno, e fece /abbricare it Seminario,
the era conte la meta dell 'attuale Seminario di Keren. Le con-
versioni a Gula in quel tempo furono nunerosissime, tanto da
parte dei Laici, come da pane del Clero. Ond e the it Se ►ninario
si trovd subito in ► utmero di circa venti interni, the erano
nutriti etc. in Casa. Mon.signore poi /ece cotruire un'altra
grande Casa, ove venivano istruiti molti Esterni, the vivevano
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a loro spese. Esso pero dava loro i Maestri. Gl'interni erano
veri Serninaristi, gli esterni venivano senzplicemente ad istruir-
si. Per i Seminaristi e per la genre della Casa fece costruire una
Cappella interta dove egli diceva la Messa. Delta Cappella egli
dedico all7mmcolata Concezione. Prima dell'arrivo pert) del De
Jacobis a Gula gia era stata edificata una grande Chiesa per
opera dei Preti Eretici, the Id si trovavano. Era dedicata a San
Giovanni e serviva pel pubblico. Fu donata a Monsignore tre
mesi dall'arrivo. 11 Seminario di Gula fit fondato nell anno mil-
leottocentotrentasette, alli 5 dicembre secondo it nostro com-
puto (= 1845).
Abba 1'ecleavmanot (Processo Abiss, fol. 142)
Positio Super introductione Causae, Roma 1904, p. 128 s
Positio Super virtutibus, Roma 1916, p. 302
Dall'Epistolario di G. DE JACOBIS
(a M. Etienne, Sup. General)
Guala, 10 dec. 1844
Du moment que la divine miserieorde eut opere par noire indi-
gne ►ninistere des conversions asset nontbreuses et assez im-
portantes pour nous faire bien augurer de 1 avenir du Catholi-
cisrne en Abvssinie, nous avons cru que noire devoir le plus
pressant etait de rechercher un endroit convenable pour Y eta-
blir un College, oz nous pourrions elever la nouvelle genera-
tion catholique et former des Pretres instructs, corn me aussi
d'examiner attentivement quelle serait la ►nethode la plus effi-
cace pour instruire nos eleves et pour catechiser les peuples.
I .J
De sous ces pavs, la province de I'Aganrian me parait offrir le
plus d'avantages par sa position geographique, tant pour le
bien de la Mission entiare que pour la szirete du Collage; en
consequence, je 1 ai choisie pour en faire noire residence prin-
cipals en Abvssinie. Aujourd'hui meme jai concha 1'achat d'un
terrain pour v construire noire habitation et noire collage. Cet
endroit est tout pres dune eglise, qui est mise a noire disposi-
tion . Vous pensez bien , mon tras-honors Pere, que nous n a-
vons pas l'intention de batir ici un grand college sur le ►nodele
des magnifiques etablissenzents d'Europe. Nous sommes trop
pauvres pour cela; mais eussions-nous les ressources necessai-
res, nous nous garderions bien de le faire, car cela pourrait
avoir ici les plus facheuses consequences. Notts serons donc
plus modestes, et nous nous contenterons d'avoir daps ce
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charmant endroit une maison capable de contenir les vingt ele-
ves que nous avons.
in Annales de la Congregation de la Mission 11 (1846) 60 e 66 s
(a M. Barozzi, Missionnaire a Alexandrie)
Du College de l '1►nmaculee Conception, // septembre 1845
Notre College qui venait d titre acheve et que nous avions mis
sous la protection de 1'lmmaculee Marie, commencait ses clas-
ses et ses divers exercises. Les Missionnaires, prives depuis si
long-temps de la consolation de eelebrer les saints mystepes,
out maintelant le bonheur de dire toes les fours la sainte
Messe dans la modeste chapelle du College. Pour la premiere
fois, depuis que nous sommes en Abvssinie, noun venous, M.
Biancheri et moi, de faire noire retraite au nuelle dans une cha-
pelle; Pious avions avec nous, ontre noire cher Frere Abatini,
plusieurs Pretres et Moines catholiques du pays. Ces petites
consolations, qui paraissent bien peu de chose, quand on est
dans un pays catholique, environne de tous les movens exte-
rieurs de la religion , touchent ici le cur au -dela de toute
expression, et ne setvent pas peu a rallumer la ferveur.
Dans la propriete stir laquelle nous avons eleve noire College, it
se trouve une eglise, qui etait desservie par les heretiques;
maintenani ce son[ les catholiques qui en out la possession
exclusive. Tout it cote de cette eglise, nous venons d ouvrir tune
ecole entierement separee du College, ou les jeunes enfants du
pa vs se rendent en foule pour Y apprendre dun maitre abyssin,
l'un de nos fervents catholiques que nous y avons etabli, les
premieres notions de la langue sacree de l'Abyssinie, du chant
ecclesiastique, de la liturgie catholique. L'un de nous leur
explique les principes de la foi orthodoxe. Faute de maison, le
pauvre professeur est oblige de donner ses lecons en plein air.
Lorsque nos ressources nous auront pertnis de construire en
cet endroit quelques nnaisons pour y etablir des ecoles publi-
ques, le bien, deja bien grand, qui se fait des a present daps
Bette province, prendra de bien plus wastes proportions et
deviendra coinplet.
Cette eglise dont je viens de vous parler, de meme qu'un bois
Pnagniftque et une belle source d'eau, qui sont noire propriete,
sort consacres a saint Jean -Baptiste; ce saint Precurseur est en
Abvssinie l objet dune veneration toute particuliere. A raison
de cette grande devotion a saint Jean-Baptiste, tine foule de
malades et de devots se rendent tous les fours a noire fontaine,
dons les eaux passent pour titre miraculeuses. Ce concours, qui
est considerable, nous pourrons plus tard le faire servir a la
gloire de Dieu et au salut des dines, en construisant des habi-
tations separees pour les hommes et pour les femmes, et nous
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aurons ainsi une belle occasion de les evangeliser pendant leur
sejour aupres de ces eaux.
Outre les occupations du College, que M . Biancheri partage
avec moi, je suis force d alley de temps en temps visiter une
trihu pomade , oii noun avons une eglise.
in Annales de la C'o ► zgregation de la Mission I I (1846) 74 ss
cfr. Genres niamtscriptes de M.gr De Jacohis, vol . II, 228
(a M. Spaccapietra)
College de I'lnintaculee-Conception 20 oct. 1845
... les habitants de Guala me tinrent ce Ian gage: Ces ruines que
vous vovez sont celles d'une anciemie abbave, a qui apparte-
nait ce vaste pays. Si vous vou lez la rebatir et vous etablir ici ,
vous serez noire ami; et cette immense propriete qui vous
appartiendra de plain droit, noes vous la cederons volontiers.
Ref user net, etit ete une (olio; je ne pouvais pas non plus
accepter; comment tirer de ce terrain et de ce petit ruisseau de
quoi entretenir un college?
in Annales de la Congregation de la Mission 12 (1847) 294
(a M. Etienne, Sup. General)
Guala, 9 nov. 1845
... noes avons achete une petite jolie propriete, on, avec quatre
mois de travaux tres actifs nous somntes versus a but de nous
batir une Maison, dans laquelle maintenant Pious sommes
avec nos 20 Eleves, avec nos Professeurs, et nos Domestiques
v somntes passablement bien alloges. Par un sentiment pro-
fond de reconnaissance aux bienfaits sans nonibre que notre
Mission tiers de Marie Conl:ue sans peche nous Lui avons
dedie la Chappelle... Est dans cette Maison aver son Chapelle
et son jardin, ce que noun appellons aujourd'ltui College de
l'Immacule, et qu'on pourrait dire ancore premier moderne
Etablissemnt Catholique clans I'Abyssinie...
Nous avons encore etahli daps le voisinage du College un'E'cole
de Litterature, de chant Ecclesia.stique Ethiopien, dont le Pro-
fesseur indigene et fervent catholique quest aux lrais de la
Mission, et qui en defatit dune Maison donne en plain air ses
leconnes, it tie manque pas de rependre avec les principes de la
Grammaire, de la Poesie et de la musique darts les jeunnes
times des ses Eleves les principes encore infinitement plus
importants de in veritable crovence.
Lettres manuscriptes de M.gr De Jacohis, vol. Il, 214
(conserviamo I'ortografia originals)
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Entinenza,
Con santa gioia certamente sentira the it luogo sconosciuto
d'onde Ito io Vonore di scriverle trovasi propriamente nella
Casa della Missione d'Abissinia... una Casa suf/iciente a cotno-
dantenie accogliere 20 nuovi Alunni e dieci individui cute pit's
due lutti insie ►ne costituiscono la Contunity del nuovo Colle-
gio. La dontestica Cappella poi a Maria Innnacolata per cento
ragio ► ti di grato riconoscinrento da not dedicata ha dato alla
nascente contunity la dolce specifica deno ► ninazione di Colle-
gio dell'hnntacolata.
1xitres manascriptes de M.gr De Jacobis, vol. 11, 230
(all'Assiste n te Generale?)
Abissinia - Dal Collegio dell'1 ►► tmacolata, 3 dice ►nbre 1845
Noi abbiamo un Collegio qui aperto per allevare i giovani indi-
geni. Cie) non per ta ► tto credo essere assai utile per la nostra
Missione cute qualche giovine Abissinese, the abbia prima fatti
i suoi studi in Europa di tempo a tempo venga ri ►nandato a
conferntare nell'Abissinia nella buona dottri►ta i suoi conna-
zionali. Ignoro poi quarto questo ratio divisa ►nento possa
parere giusto ai ntiei Superiori.
Lettres rnanuscriptes de M.gr De Jacohis, vol. 11, 232
Osservazioni
La data della compera del terreno c quindi indicata al 10 dic. 1844
(nella lettera sopra citata al P. Etienne dice: oggi. Nel Diario parla del
permesso di Ubic al 29 genn. 1845).
11 20 maggio 1845 (cfr. Diario), "entriamo ad abitare la casa
novella dell7ntntacolata".
II 5 sett. 1845 (cfr. Diario), " Esercizi spirituali... per la prima volta
► tel nostro Collegio dell'Innrtacolata". (Cfr. anche lettera a Barozzi, 11
sett. 1845: nous venous... de faire nostre retraite annuelle... ).
11 15 sett. 1845 (cfr. Diario ), "Festa della Nativity di Maria e testa
del di Lei Santo name apr-ratno la scuola del Collegio". (Cfr. la indica-




130 anni dalla morte di
Monsignor Lorenzo Biancheri, C.M.
H Vescovo successore di S. Giustino DE JACOBIS
di Vincenzo Lazzarini, C.M.
La ricorrenza del 130" anniversario della morte di Mons. Luigi
Biancheri (nato a Borghctto, in Liguria it 31 dic. 1804, morto a Mas-
sawa 1'11 sett. 1864), pub essere una Felice occasione per "riabilitare"
la figura di questo grande missionar io, che - ci sembra - i' stata
danneggiata dal confronto troppo frettoloso con la piu celebre figura
di S. Giustino De Jacobis.
13 vero che di disgrazie una delle maggiori "che possa capitare ad
un nomo di governo e quella di essere it successore di on santo" (S.
Pane, 11 Beato Giustino De Jacobis, Napoli 1949, p. 988 ), e it Bian-
cheri, suo Coadiutore dal 1853, gli succedette come Vicario Aposto-
lico in Abissinia.
Ma 6 importante dal punto di vista storico che i confronti ven-
gano fatti senza pregiudizi, in questo caso senza it pregiudizio dom-
matico che tutto quello che non ripete pedissequamente it compor-
tamento del De Jacobis a sbagliato. Soprattutto occorre sempre met-
tere le affermazioni e i documenti nel lord giusto contesto. E quel
che ci proponiamo di fare.
Un grande missionario
11 primo a rifiutare tin giudizio negativo sul Biancheri oggi
sarebbc proprio it De Jacobis, che scrisse di lui "mio venerato Padre e
Signore... it carissimo e veneratissimo Mons. Biancheri" (S. Pane, o.c.,
pp. 759 e 908).
Se si ricorda che Giustino e morto sulla breccia, nel viaggio da
Massawa verso l'altopiano, dobbiamo anche ricordare chc Biancheri
nel scttembre di quattro anni dopo la morte del De Jacobis, solo, in
riva al Mar Rosso, (Anuales de la Congr. de la Mission XXX, 1865,
VITA CONGREGATIONIS 339
pp. 77-82, lettera di P. Delmonte 13 sett . 1864) riusciva ad aggrap-
parsi appena ad una sedia per adagiarvisi e restare 11.
Pero lasciava abbozzate quelle structure del Vicariato di Abissi-
nia the restano certo improntate alla fisionomia spirituale del De
Jacobis, ma sono anche debitrici del lavoro organizzativo del Bian-
cheri '.
Alcuni giudizi del De Jacobis sul Biancheri,
male interpretati
Zelo missionario e metodi pastorali
Alla fine del 1859, quando giunse in Abissinia it Conte Russel alla
guida di una delegazione inviata da Napoleon III, giunse anche it
missionario P. Carlo Delmonte (S. Pane, o.c., p. 881). Biancheri era
net Vicariato gia da 18 anni, ormai Vescovo Coadiutore del De Jaco-
bin, con diritto di successione.
Siamo sorpresi nel vedere come De Jacobis, the sarebbe morto
di 11 a un anno, si rivolge proprio all'ultimo arrivato, Delmonte, per
preconizzarlo "erede del inio ultimo pensiero e delle mie pin fondate
speranze nell'avvenire" della mission; ed in piu lo nomina suo vicario
"...con tutti quei poteri the it Diritto Canonico accorda ai vicari dei
vescovi" (S. Pane, o.c., pp. 882, 888 e 908).
Perche mai questa scelta 'in extremis' del De Jacobis se egli
sapeva gii al suo fianco fianco Mons. Biancheri? t vero the egli non
intromette it Delmonte nei diritti del Biancheri; perb quello spirito
the come pastore e missionario lo ha accompagnato fin qui, egli
pensa di doverlo affidare solo atle mani del Delmonte. Infatti to giu-
dica quale persona the gli occorre at momento opportuno e alla
quale trova di potersi avvicinare con sicurezza.
11 Delmonte "... ama gli Abissini" (S. Pane, o.c., p. 882). Ecco uno
dei giudizi piu problematici the Giustino dA sul Biancheri, indiretta-
mente: dicendo the P. Delmonte ama gli Abissini, vuol dire forse the
Biancheri non li ama?
Molti 1() hanno dedotto; ma non siamo d'accordo.
' Ebbe sepoltura nella chiesetta da lui benedeita a Massawa. In seguito,
quando le proprietd dei Lazzaristi passate in eredita ai Cappuccini (gennaio
1895) furono da essi alienate (aprile 1915) e laicizzate, i resti del Biancheri
furono portati a Taulud, zona dell'odierna cittd di Massawa e la ripusti nella
chiesetta dei Cappuccini. Demolita questa ciiesa nel 1973, Biancheri in riesu-
mato e con affetto riposto nella cappella di comunitd dei Padri Lazzaristi in
Asmara net giugno 1975.
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innanzitutto bisogna capire che, dal contesto, it discorso riguar-
da non gli Abissini in gcnere, ma quel gruppo di sacerdoti indigeni e
di monaci, che De Jacobis aveva raccolto intorno a s6, formando una
comunita sacerdotale indigena, in cui credeva molto , antesignano
qual era di una grande fiducia nel clero indigeno.
Biancheri non condivideva tutta quella fiducia, aveva molte
riserve sul clero copto. Egli pensava che le espressioni "piu che
materne" del De Jacobis spesso venivano equivocate, strumentaliz-
zate, e provocavano divisioni e partiti (L. Biancheri, Diario, Arch.
Vicar. di Asmara, apr. 1855). Per cui, nell'afflizione della sua sincerity
non accettata, nessuna soluzione trova se non quella di appartarsi
per non costituirsi maggiormente pietra di inciampo: "... questo ed
altri Patti che precedono, sempre piri mi convincono che non a put per
me convenience non solo essere, ma it chiamarmi loro superiore" (L.
Biancheri, o.c., aprilc 1855; settembre 1854).
Allora possiamo capire meglio a che cosa si rilerisce it Dc Jaco-
bis col giudizio riferito sopra: non si tratta di amare o non amare gli
Abissini, ma di un metodo: Biancheri non condivideva quello del De
Jacobis ispirato a grande ottimismo e fiducia. Ne Giustino intende
imporgli con prepotcnza it suo.
La tension coi monaci e coi preti avey momenti ancora piir forti
dopo la morte del De Jacobis. Si potra discutere quanto si vuole su
chi e riuscito di piir usando it metodo piu efficace; ma a nostro avviso
non si pud mettere in discussione l'impegno genereso del Biancheri.
Dopo quasi venti anni di "... combattimenti per la causa di Dio, rite-
nendo per niente fatic/re, pericoli, prove di ogni genere...".
De Jacobis a ritenuto giustamente it creatore del clero indigeno
in Etiopia; ma non dimentichiamo 1'aiuto che ha ricevuto dal Bian-
cheri, con it quale ha lavorato insieme a Guala nel Seminario fondato
da S. Giustino, insierne hanno portato avanti studi, ha composto libri
in collaborazione come it catechismo amarico (cfr. Vincentiana 37,
1993, pp. 560-593), tradotto testi liturgici etiopici (S. Pane, o.c., pp.
988, 901 e 531). Sara poi lui (cfr. Vincentiana 31, 1987, pp. 311-348)
a portarc dall'Europa nel suo Vicariato, la prima macchina tipogra-
fica caratteri Ghe'z, per la stampa in loco di libri di teologia e di cul-
tura religiosa sia per it clero che per la cristianita.
Quando viene mandato a Roma dal De Jacobis, sari lui al ritor-
no a portargli i paramenti liturgici per la consacrazione episcopale e
la lettera di Pio IX per Ras All , nel maggio del 1850.
L vero che - come abbiamo ricordato - Biancheri e piir pessi-
mists, per esempio circa la vita celihataria del clero del luogo: ma
non dove essere preso nel senso offensivo quale giudizio negativo
circa it comportamento di quei preti, bensi sulle condizioni e sulle
circostanze concrete nelle quali i preti copti neoconvertiti al cattoli-
cesimo a le nuove vocazioni venivano a trovarsi.
Quello delle spese e dell 'amministrazione era un altro dei punti
su cui Bianchcri, buon genovese, aveva da ridire, richiamando la
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necessity di guardarsi dagli approfittatori: "... non gia die tutti siano
uguali; vi sono dei buoni, ma porlri..." (L. Biancheri, Diario, sett.
1855). Discussioni peralto ci furono, sappiamo, anche dopo De Jaco-
bis e Biancheri, col successors Mons. Bel.
Biancheri aveva quindi le sue vedute differenti, ma anche Iui
credeva in un nucleo di sacerdoti fedeli ed uniti nella carita a nella
pratica della virtu. Al ritorno da un secondo viaggio in Europa, it
1" dicembre 1863, pots scrivere nel suo Diario: "Ho trovato i ntonaci
ben disposti in mio favore...".
L'idea di una divisione territoriale del Vicariato
Ancora una grave colpa verrebbe attribuita al Biancheri e sareb-
be quella di aver voluto dividere it territorio del Vicariato tra se e
S. Giustino. Divisione pensata ed in certo modo anche tradotta in
pratica dal Biancheri, specialmente dopo la sua designazione a
Vescovo e la consacrazione episcopale conferitagli dal De Jacobis.
Che it Biancheri abbia pensato di dclimitarsi un territorio come
luogo piCi specifico dells sue cure pastorali, nel quale mettere alla
prova progetti personali, a da ammetterlo (S. Pane, o.c., p. 989); ma
non a giusto da questo sospettare the lui voleva cos! contiastare l'au-
torita del De Jacobis: niente lo prova.
Dobbiamo ricordare - al contrario - the e stato lo stesso Giu-
stino (cfr. L. Biancheri, Diario, giugno 1857) che, cosciente delta sua
responsabilita in un territorio cos! vasto, pense di addentrarsi in esso
verso it Sud, lasciando it Nord al Biancheri, per it quale a stato lui
(teniamolo presente) a chiedere a Roma l'episcopato (S. Pane, o.c.,
p. 721).
II Biancheri, cosi, lungi dall'opporsi al De Jacobis, ne ha realiz-
zato it disegno. Sara lui che, successore del De Jacobis, incentrera it
Vicariato in Keren, the diventera, soprattutto dopo it 1870 c it 1889
la pictra d'angolo della Missione lazzarista in Abissinia: costituire un
centro concreto, consistente, diventava ormai una csigenza perchc si
potesse avere e offrire un punto di riferimento ncll'assillo delle per-
secuzioni c nelle fughe; a migliore opportunity di formazione reli-
giosa, cattolica e sacerdotale. Ma si a sempre mantenuto in contatto
col De Jacobis e mai smettera I'ansia per la vita di lui costantemente
minacciata.
Quando i due si separarono, Biancheri non si nascondeva anzi le
difficolta: "Mons. De Jacobis parse per Gondar e lascia me nella triste
previsione di moti inter►► i ed ester►► i clre mi ntinacciano da ogni parse"
(L. Biancheri, Diario, febbr. 1854).
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S. Giustino , estimatore pentito?
Ma it giudizio pesante, e non indiretto questa volta, del De Jaco-
bis sul Biancheri, quello the viene piu spesso citato, a quello the it
santo espresse in una lettera dcll'1 l ottobre 1859: "... conosca bene
the peccato fu it mio quaudo mi adoprai perche it Sig. Biancheri addi-
ventasse Monsignore Biancheri".
Ma abbiamo gii detto come ogni giudizio vada messo bene nel
suo contesto. E it contesto nel nostro caso ci dice the la letters copra
citata a essa stessa in realty una replica ad un'altra lettera abbastanza
polemica a severa del Biancheri, dove si esprimono critiche e lamen-
tele nei riguardi del De Jacobis; dove si parla di una persona amata
e stimata dal De Jacobis, come di un falso e di un disertore (L. Bian-
cheri, Diario, ott. 1860).
Le parole del De Jacobis, allora, possono e debbono ben inten-
dersi non gia come una smentita della stima verso it Biancheri, ma
come un assumersi le proprie responsabilita per la diversity di vedute
e di opinioni, the ora fanno soffrire entrambi.
Lorenzo Biancheri e S. Giustino Dc Jacobis: ambedue ci strap-
pano stima e simpatia per la loro zelante azione missionaria; median-
te questa hanno profuso canto bene nell'Etiopia di ieri; ma ancora
oggi ci trasmettono I'eredita del loro spirito, ormai non piCi in ten-
sione tra Toro, ma nella sintesi composta degli anni della storia tra-
scorsa.
IN MEMORIAM
Pere Joseph Jamet 1901-1994
par Yves Danjou, C.M.
Selon les dires d'un poete a la longevite legendaire, "un des pri-
vileges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son age, sous les dges" (Victor
Hugo). Nous retrouvons dans la longue vie du Pere Joseph Jamet qui
nous a quittes a I'aube de dimanche dernier, un exemple caracteris-
tique de cette affirmation. Ayant parcouru la presque totalite de notre
siecle puisqu'il naquit le 4 fevrier 1901, it cut l'occasion d'apprecier le
temps qui n'a pas d'agc en lui-meme mais se determine en fonction
de son emploi. Par les nombreuses fonctions qu'il occuppa et l'ensei-
gnement vane qu'il fut appele a donner, it sut aller a l'essentiel en
veritable fils de St. Vincent. L'activite multiple et prolongee qu'il
deplova est la preuve que Page n'est pas un pretexte pour devenir
vieux mais plutot la capacite a exprimer une jeunesse renouvelee.
Malgre tout, le Pere Jamet fut affronte tres vite aux difficultes de
la vie. De bonne constitution, les remarques faites au sujet de sa
sante pendant ses etudes a 1'ecole apostolique du Berceau I'affirment,
it fut neanmoins atteint gravement d'une tuberculose pulmonaire due
sans doute aux rigueurs de la premiere guerre mondiale. 11 fut done
envoye dans I'ile de Madere, au-dessous de I'archipel des Acores, dont
la meteorologic nous vante souvent les influences bienfaisantes.
Sa sante ne devait pas etre des plus assurers puisqu'en neuf
mois, malgre les delais reclames par le droit canon, it recut rapide-
ment tous les ordres, depuis la tonsure jusqu'a la pretrise a laquelle it
fut appele le 1" novembre 1924. Cc temps passe a Madere lui fut,
ccpendant, profitable a la fois pour sa sante et pour son futur apos-
tolat, a I'exemple d'un de ses aines, le Pere Portal, qui y trouva sa
vocation cecumenique. Sa connaissance du portugais lui permettra,
en effet, d'assumer brillament, de 1956 a 1962, la direction de 1'eglise
Saint-Louis des Francais a Lisbonne.
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Cette epreuve de sante le marquera tres longtemps . Lorsq'cn
1949 le Superieur General le placa a Evreux ou it restera jusqu'cn
1956, it exprimera sa crainte de resider "dans le seminaire le plus
humide de France". Par contre, ses difficultes personnelles lui permi-
rent d'acgerir cette sensibilite particuliere faite de douceur et de
comprehension dont nous gardons tous le souvenir. 11 savait se faire
proche des pcrsonnes par sa simplicite et son humeur tou.jours egalc.
Son caractere doux etait une force puisque, comme le dit St Vincent,
"d n'v a point de personnes plus constantes et plus le'rntes duns le bie n
que ceux qui sort dour et debonnaires" (Coste X1, 65). Cette qualitc
dame lui attira beaucoup de sympathie pendant toute sa vie et lui
permit d'avoir une influence considerable, en particulier aupres des
Filles de la Charite dont it fut le Directeur General de 1964 a 1978,
apres deux rapides annees passees au service des Soeurs de la Pro-
vince de Lvon.
Ces dernieres responsabilites le revelerent vraiment a lui-memo
apres de multiples placements. ALL debut de sa vie saccrdotale it cut
de nombreuses fonctions ctans des petits et grands seminaires, d'a-
bord a St. Eugene a Alger, puis, en France, a Beaupreau, a Paris, a
Dax, a Nice et enfin a Evreux. 11 acquit au fit des annees une reelle
competence qui lui permit de passer a Paris, en 1931, une licence en
droit canonique avec les felicitations du jury. lI aurait voulu pousser
jusqu'au doctorat mais les besoins de la Compagnie t'ohligerent a
enscigner la philosophic, puis la liturgie et I'Ecriture Sainte. Lui-
meme s'en plaint doucement aupres du Supericur General, en 1933,
au moment de son placement a Dax comme professeur et econome.
"Depuis sept ans que je suis dans les oeuvres, ecrit-il, j'ai du a pcu
pros tous les deux ans enseigner une nouvelle matiere".
En fait, tous ces changements furent pour lui une chance, a
1'exemple du prophete Jeremie dont nous parle la premiere lecture de
la messe et dont les difficultes pcrsonelles permirent a Dieu de
demontrer sa puissance. Le Pere Jamet, en effet, fut nornme Directeur
General des Filles de la Charite, le 16 aout 1964, en plcin Concile de
Vatican 11. C'etait un peu avant l 'ouvcrture de la troisieme session
consacree a la Constitution Lumen Gentium. 11 entra alors avec toute
son energie eclairee par sa competence theologique dans la renova-
tion de la vie religieuse voulue par Ic Concile. Les Superieures Gene-
rates, Mere Guillemin , Mere Chiron et Mere Roge, trouverent en lui
un conseiller de valour qui savait choisir le ton juste et simple pour
presenter les transformations souhaitees. Les livrets elites sous Ic
titre do ses interventions sont la pour le montrer. Le Pere Jan-let y
reprend les grands themes des voeux et des vertus avec un accent par-
ticulier sur 1'equilibre a etablir entre la priere et la vie.
La parabole du semcur que noun relate 1'evangilc du jour noun
montre que la Parole do Dieu a en elle-memo sa propre energie mais
qu'ellc reclame un terrain favorable pour se developper. Le Concile
de Vatican II a mis en place de nombreuses idees et provoque de
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saines initiatives. Cependant developper une plante nc suffit pas a
faire produire des fruits. Les influences exterieurs nefastes ou la pro-
liferation des mauvaises herbes peuvent entravcr la production. II ne
s'agit pas pour une plante de se developper simplement, mais de Bon-
ner des fruits, de bons fruits. Ce fut lc souhait du Pere Jamet au
moment de sa prise en charge. "Ma volonte, ecrit-il alors aux Sceurs,
est de me ntettre tout entier a votre service, en contribtuntt selon mes
%aibles mavens au renouvelletnent interieur et contmunautaire qui est
votre ardent desir".
Son enseignement ne relevait pas dune simple connaissance
livresque. Ii 61ait entretenu par une vie interieure profonde dont de
nombreux Confreres ou Sours purent beneficier en direction spiri-
tuelle. Sa derniere preoccupation, un peu avant sa Mort, en est la
preuve. 11 recommanda au veilleur de nuit de ne pas manquer de le
reveiller a temps le lendemain matin afin de lui permettre de bien se
preparer a la sainte communion.
Le Pere Joseph Jamet etait l'honnne de !'Ouest. Ne a Gouezec, dans
le Finistere, it aimait les grands espaces marin, a la fois infinis et
mysterieux, dans lesquels s'enfoncc le soleil comme pour designer tin
monde nouveau. A I'appel du Seigneur, it est parti vers Ic grand large
dont it sut faire aimer I'horizon. A sa suite, nous pouvons rcprendre
I'hymne des laudes de ce jour:
Vienne I'Esprit pour noun apprendre
A voir dans ce jour qui s'avance
L'espace on mierit ttotre attente
Du jour de Dieu, notre esperance.
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Father Jesus Maria Cavanna
1905-1994
by Rolando C. Santos, C.M.
Fr. Cavanna is one of our two first Filipino Vincentians in the
Philippine Province. During the 56 years of his Vincentian priestly
minestry he worked 22 years in the popular missions. He was Spir-
itual Director for 43 years in 4 diocesan seminaries, the Collegio Fil-
ipino in Rome, and our own Vincentian minor seminary. He was
chaplain of a college for 5 years, and of a hospital for 12. He was
national director of the Association of the Children of Mary, the Soci-
ety of St. Vincent de Paul and the Miraculous Medal Apostolate.
Fr. Cavanna died at the San Juan de Dios Hospital at 10:10 p.m.,
while the seminarians were reciting the 5th glorious mystery. He had
been confined at the hospital for several months and died of chronic
kidney and lung diseases. He was still saying Mass daily at the hos-
pital chapel till about two weeks before he died. He finally surren-
dered himself totally to the will of God, and died a peaceful death. He
was buried at the Assumpta Park of the Daugthers of Charity after
the funeral Mass at the St. Vincent de Paul Church on July 10, 1994.
With His Eminence Jaime Card. Sin there were 6 other bishops
present, plus about 30 priest concelebrants.
Homily delivered by His Eminence , JAIME L . CARDINAL SIN,
Archbishop of Manila , during the Funeral Mass for the late
REV. FR . JESUS MA. CAVANNA, C.M.,
held at the San Vicente de Paul Church , San Marcelino, Manila,
last July 10, 1994 AT 2:00 P.M.
My dear brothers and sisters in Christ:
"I HAVE FOUGHT THE GOOD FIGHT , I HAVE RUN THE RACE,
I HAVE KEPT THE FAITH."
I have chosen this text from the letter of Saint Paul to Timothy
because it expresses, most eloquently and accurately the essence of
the life of our dear, departed priest, Father Jesus Ma. Cavanna, C.M.
Indeed, all his life, he fought the good fight - and the list of his
achievements is most impressive. He was a full blooded missionary, a
model one, an edifying one. Being a member of the Vincentian Mis-
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sionaries, he left his family, to venture into the Lord's vineyard
armed with nothing except his deep faith in God and his love for the
Church. He lived a full life, faithful to the Lord, loyal to the Church,
disciplined like a soldier, gentle and kind. But although his life was
lived to its fullness, it was life that was worth living.
He was faithful, he was a man of order, a priest of obedience, an
unchanging disciple. He loved the sacred tradition of the Church, he
defended the Church from errors.
I want to share with you a story an Italian friend of mine, dead
himself many years ago, told me because he had been there. He told
me the story of Puccini, the great Italian writer of such classic operas
as Madame Butterfly and La Boheme. It seems when Puccini was
fairly young he contracted cancer, and so decided to spend his last
days writing his final opera "Turando," which is one of his most pol-
ished pieces. When his friends and disciples would say to him: "You
are ailing, take it easy and rest" he would always respond: "I am
going to do as much as I can on my great masterwork and it's up to
you, my friends, to finish it if I don't." Well, Puccini died before the
opera was completed.
Now his friends had a choice. They could forever mourn their
friend and return to life as usual - or they could build on his melody
and complete what is started. They chose the latter. And so, in 1926
- my friend was there - at the famous La Scala Opera House in
Milan, Italy, Puccini's opera was played for the first time, conducted
by the famed conductor Arturo Toscanini. And when it came to the
part in the opera where the master had stopped because he died, Tos-
canini stopped everything, turned around with eves welling up with
tears, and said to the large audience, "this is where the master ends."
And he wept. But then, after a few moments, he lifted up his head,
smiled broadly, and said, "and this is where his friends began." And
he finished the opera.
You see the point - and the point of the question I am asking
you now: "What are you going to do about Fr. Cavanna's death? What
are you going to do about his unfinished masterpiece of /aithfrrl and
long service to the Church? Will it be, in a month or so, life as usual?
Or can you build on his brilliance, his ability, his order, his unrealized
dreams?" I would suggest that if there is any fitting response to the
grief of Fr. Cavanna's death it is life, your life, a life that's lived better,
a life lived more selflessly, a life that makes a difference, a life that is
honest and decent, a life that makes beautiful service for Fr. Cavanna
and for the Lord. Across the chasm of death you can make Fr.
Cavanna live. The service doesn't have to stop here today and doesn't
have to be buried with Fr. Cavanna. You have the choice.
Finally, to all of you, to all of us, but especially to the Vincen-
tians, in this sad moment, I leave you with an image of hope, of per-
spective. Picture yourselves standing on a dock beside one of the
great old-sailing vessels. It's standing there, sails folded, waiting for
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the wind. Suddenly a breeze comes up. When the captain senses the
breeze as a forerunner of the necessary wind, he quickly orders the
sails to be let down and sure enough the wind comes, catches the
sails full force, and carries the ship away from the dock where you
are standing.
Inevitably you or someone on that dock is bound to say, "well,
there she goes!" And from our point of view it indeed does go. Soon
the mighty ship, laden with its crew and goods, is on the horizon
where water and sky meet and it looks like a speck before it disap-
pears. It's still mighty and grand, still filled with life and goods, but
it's left us. We're standing on the dock quite alone. But on the other
side of the ocean, people are standing in anticipation, and as that
speck on the horizon becomes larger and larger they begin to cry
something different. They are crying with joy, not abandonment,
"here she comes!" And at the landing, there is welcome, joy, embrac-
ing and celebration.
We miss Fr. Cavanna, he is quickly receding from our sight, and
his funeral and his burial at the cementarv are our farewells our ver-
sions of "there he goes." But goes where? From our sight, from our
embrance, from our care and love and friendship. How we miss that,
how we will miss him! But he is not diminished, nor made poorer.
We must remember on faith that "here he comes!" is the crv on
the eternal shore where Jesus who understands the human heart
even when it goes wrong is waiting. And there is Fr. Cavanna, now
forever larger than life, filled with life, intoxicated with life and
laughter and in the arms of the one who makes all things new again,
the one who says:
"WELCOME, FR. JESUS CAVANNA. WELCOME HOME!"
AMEN!
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Padre Jose Maria Alcacer 1899-1994
por Segundo Rodriguez, C.M.
(Madrid, 16.09.1994). Hov se ha celebrado en la Basilica de la
Milagrosa, la Misa de funeral por P. Jose Maria Alcacer, en ]a que
han concelebrado mas de 50 sacerdotes, llegados de las diversas
casas de la Provincia de Madrid, de las Provincias de Salamanca v
Zaragoza y varios Misioneros que trabajan en los cinco Continentes
reunidos en Madrid. Tambicn han asistido numerosas Hijas de la
Caridad v admiradores del finado. El P. Jose Maria Alcacer habia
cumplido los 95 anos y estaba en plena posesion de sus facultades
mentales y artisticas.
a Naci6 en Aldaya (Valencia). Desde nino estudi6 piano
y composicion en el Conservatorio de Valencia. A los 15
anos, en renidas oposiciones, obtuvo la beca y plaza de orga-
nista en el Seminario Diocesano de Valencia. Tres anos mas
tarde ingreso en la Congregacion de la Mision. A to largo de
los nueve anos siguientes altcrn6 los estudios de filosfia y
teologia de la carrera sacerdotal con los estudios de la carre-
ra musical. Esta ultima la inicio en Madrid y la complet6,
despues de ser ordenado sacerdote, en los Consetvatorios de
San Sebastian, Valencia, Roma v otra vez en Madrid. Entre
sus obras publicadas, ademas de sus numeross cantos, him-
nos, orfeones y misas, destacan el "Cancionero Religioso", "E'l
Cancionero Poli(cinico" v "El Salterio". Una ingente obra
suva, incdita, aunque totalmente acabada, es la "O1'renda
Lirica Litti ►gica", compuesta por un total de diet v seis volti-
menes. En /990, la Santa Sede premix su %ecundo trabajo en
el campo de la ►ntisica sagrada otorgandole la Gran Cruz "Pro
Ecclesia et Ponti/ice". Todos los que le han tratado convienen
en que la vida y la musica del P. Alcacer han sido para Dios
y que como buen misionero ha muerto "con las ar►nas en la
mane" ".
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Homilia en la Misa de Funeral del
Padre Jose Maria Alcacer
por Raimundo Benzal, C.M.
Queridos Padres, queridas Hermanas y fieles.
Muchos de nosotros tenemos la intuici6n de que nos encontra-
mos ante la ida al Padre de tin hombre bueno, un sacerdote ejemplar,
un pad] fiel y un excelente virtuoso de la musica... Es mas, quienes le
hemos conocido de cerca no tenemos miedo a emplear para el el
adjetivo de "canto".
Quienes presenciamos los ultimos momentos de la vida del P.
Jose Maria Alcacer hemos visto hecho realidad el significado de ]as
palabras do san Pablo "morir Para el Senor" (Rom 14,8). Morir para el
Senor, es ofrecer de un golpe la vida entera, esa vida que cada dia,
hora y minutos se le ha entregado. Eso hacfa el P. Alcacer, poner en
las manor del Padre la plenitud de sus 95 anos de vida. Bien podia
decir con san Pablo. "He servido a! Senor" (Hch. 20,19), y bien podia
responder Aquel a quien habia servido: " Sienvo bueno v tiel pasa al
banquete de to Seror" (Mt. 25,21).
Es 16gico, que quien ha muerto para el Senor hava vivido para
La muerte de Cristo, que se cntreg6 para darnos vida, nos ayuda
a profundizar en el verdadero sentido de nuestra vida, que es ponerla
a su servicio.
Podemos decir, sin ser presuntuosos, que el P. Alcacer lo puso
todo al servicio del Senor: su persona, su ministerio sacerdotal vivido
con gozo, sus clases de solfco, armonfa y piano, sus estudios en los
conservatorios de Valencia, Madrid, San Sebastian y Roma, su licen-
ciatura en Canto Gregoriano. Toda su inspiraci6n y formaci6n musi-
cal, casi exclusivamentc religiosa, fue para el Senor. Los fieles que le
han tenido como confesor o director espiritual, los padres que le tuvi-
mos Como profesor o director del coro del estudiantado en Cuenca o
Salamanca, como cohermano en la Comunidad y organista en esta
Basilica, creo que podemos decir: el P. Alcacer vivi6 para el Senor.
Jesus nos ha dicho en el evangelio: "Venid a Pni todos !os que
estdis cansados vv agohiados v vo as aliviare" (Mt. 25,21). El creyente
encuentra en Dios su descanso, sit paz, su consuelo. Pero eso no lo
saben todos. Solamente a los pequenos y sencillos el Senor les revela
este secreto: la vida tiene sentido si Dios estd presente en ella. La vida
para el que cree de verdad, no se pierde, s6lo se cambia, es un paso
de la vida provisional a la vida para siempre, es llegar al gozo eterno,
a la resurrecci6n.
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Todo esto lo crefa el P. Alcacer y lo expres6 bellamente en la
musica del versfculo "Dales, Senor, el descanso eterno".
La vida del P. Alcacer ha sido un ejemplo para todo cristiano,
para quien se ha consagrado al Senor y para nosostros, los sacerdo-
tes. De las muchas lecciones que de ella se desprende he escogido
tres:
1. Hombre de Dios y contemplativo
"La oraci6n, - dice San Vicente de Pau] a los misioneros - es
tin gran libro para el predicador, por tnedio de ella podrb sacar las ver-
dades divinas del Verbo Eterno, que es fuente, para repartirlas despues
entre el pueblo" (E.S. VII, 140). El misionero, lleno de Dios, transmits
despues al pueblo lo que ha contemplado. Dificilmente podra dar a
saborear la sabiduria, la bondad y la misericordia de Dios si no las
ha gustado. El P. Alcacer asimil6 estas cnsenanzas de San Vicente y
las traslad6 al campo de la musica de la que se sirvi6 para evangeli-
far.
^Acaso en sus largas horas de oraci6n no escuchaba ya las melo-
dfas que despues pasaba al pentagrama? ^De d6nde sac6 inspiraci6n
para ponerle musica a los salmos sino despues de la meditaci6n asi-
dua de los mismos? ^Quien es capaz de ordenar tan perfectamente
las siete notas musicales para elevar el alma a Dios, sino aquel que
antes la ha unido a el?
Si San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesus se sirvieron de la
poesia para comunicarnos la intimidad del alma con Dios, el P. Alca-
cer escogi6 la musica para transmitirnos la dicha del alma que vive
en Dios.
Como ejemplo, os diria que su profunda piedad no le permitfa
asistir o acompanar, solamente, una acci6n litin-gica. Participaba de
coraz6n y con los gestos externos de quien ester celebrando la fe. Su
delicadeza le llevaba a apartarse del teclado y arrodillarse ante el
Senor.
Pero, el ser hombre de Dios no le impedia ser profundamente
humano. Su recogimiento externo no le limitaba para ver lo que
pasaba a su alrededor. Si algun cohermano presentaba signos dc
limitaci6n fisica, preguntaba enseguida que le pasaba... Y mientras
persistfa el signo externo preguntaba con interes y delicadeza: "eya
ester usted mejor?".
2. Trabajador infatigable
San Vicente de Paul nos recordaba a los misioneros: "La iglesia
es terra mies que requiere obreros que trabajen" (XI, 733-734). Todos
conocemos que ni la edad avanzada, ni los achaques corporales,
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impidieron al Santo desarrollar los trabajos que habia emprendido. Y
aconsejaba : a Dios hay que amarle con "el sudor del rostro y el can-
sancio de nuestras nranos" (XI, 733).
Hay que decir que el P. Alcacer hizo suyas las palabras de San
Vicente y se esforz6 por hacerlas vida . Su trabajo era expresi6n del
amor a Dios a quien alababa con su musica y de amor a los hombres.
Trabajo no siempre facil, y aceptado , en ocasiones , por obediencia.
^Quien se imagina al P. Alcacer con su dificultad para expresarse
explicando moral y metafisica ?... Pues e1 lo hizo.
Ha lido su trabajo entregado , gencroso , ofrecido , sin quejas. Su
presencia puntual junto al 6rgano cn los actos de culto, al piano com-
poniendo. Nunca consinti6 que la crudeza del invierno, o la insisten-
cia de las Hermanas , le cambiaran sit temprano horario de capella-
nia. Acudia fielmente a celebrar la eucaristia en la Residencia de
Santa Catalina , cooperando en las obligaciones pastorales de la Com-
unidad , it sus 95 anos, como uno mas. No se ha dejado jubilar. Ha
muerto con las "arenas en la nano...".
Tambien debo subrayar que siempre se sinti6 agusto entre voso-
tras las Hijas de la Caridad . Muchas habeis trabajado con el en la
interpretaci6n de su musica , o bien habeis acudido a el como sacer-
dote.
3. Hijo fiel de Maria
Las Reglas Comunes que San Vicente di6 a la Congregaci6n de la
Misi6n invitan al misionero a tenor devoci6n a la Virgen y a imitar
sus virtudes.
Con toda seguridad muchos misioneros han observado csta
regla, y la observan en el presente. El P. Alcacer ha sido uno de ellos.
Cuando se trasladaba de un espacio a otro de la Comunidad o su
mente no estaba ocupada en la musica, aprovechaba para alabar
a Maria. No le importaba desplegar su rosario v caminar al paso de
las "Ave Maria". Cinco misterios del rosario de rodillas, recogido,
meditando ]as escenas evangelicas que se recucrdan. Momentos de
gozo, de dolor y gloria de la Virgen que e1 supo transportar a su
musica. ZQuien no ha sentido pena de Nuestra Senora cantando. "Al
llorar tus amarguras Santa Madre del Dolor" o "Estaba al pie de la
Cruz?".
Si alguna virtud de la Virgen Ic cautiv6 fuc su humildad. Meritos
sobrados tenla para obstentar su condici6n de musico genial, orga-
nists exquisito, director competente, pero siempre rehuy6 el prestigio
y la alabanza. Ante la felicitaciones s6lo respondia con una sonrisa
amable. No fue el musico inquieto por estar en las portadas o en el
candelero, sino el siervo que quiso agradar al Senor. Bien podia decir
con el salmista: "Para ti es nti musica Seitor" (Salm 100,1).
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En tin mundo post moderno de individualismo, egoismo y hedo-
nismo, el P. Alcacer se nos presenta como tin alma grande, abierta a
Dios y a los hermanos, con actitudes ejemplares y profeticas.
El principio elemental de psicologia de que nadie pasa por la
vida de los otros sin cambiarlos, tiene una perfecta concrecic n en el
P. Alcacer. Ante e1 nadie podia permanecer indiferente. Con sus atti-
tudes trasparentcs de sacerdote v patil ha sido memoria para sus coe-
taneos, interrogante y sorpresa pars los mas j6venes y sugerencia
evangelica para todos.
El P. Alcacer ha terminado su carrera v "ha recibido la corona de
gloria que no se marchita" (2 Tin 2,7). Ahora descansa en los Brazos
del Padre, mientras el coro de Padres Paules e Hijas de la Caridad
que le precedieron en el signo de la fe, acompanados de los angeles le
cantan: "Diclroso el varorr que en la ley del Senior, en el arnor, puso sus
delicias" (Salm 1).
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Fr^re Marcel Kersevan 1933 a 1991
par Leon Moninga, C.M.
Frere Marcel KERSEVAN, C.M., etait ne Ic 1 join 1907 a Trieste
dans une famille de six enfants . Sa scour Marie etait devenue reli-
gicuse et lui, ensemble avec son Frere CHARLES, sont entres chcz les
Lazaristes en 1929.
En septembre 1933, le Fr. Marcel quitte son pays pour venir, en
passant par la Belgique , au Zaire (ancien Congo Belge ). De decembre
1933 a 1937 nous le trouvons a IREBU oir it construit 1'eglise Notre
Dame du Chenal et la premiere (provisoire) maison des Filles de ]a
Charite. De 1938 a 1939 it constnrit I'eglise du Sacre Coeur de Jesus
a LUKOLELA et en 1940 l'eglise du Christ-Roi it YUMBI.
De 1941 a 1945 le Frere est de nouveau a IREBU pour construire
la grande maison des seeurs et de 1945 a 1947 a BOLOBO ou it s'oc-
cupe de la construction de 1'eglise Notre Dame du Fleuve . En 1948 it
construit 1 'ecole primaire a LUKOLELA et en 1949 pour la premiere
fois it prend son conge en Europe. C'est aussi pour la premiere foil
depuis son entree au Seminaire Interne (en 1929) qu'il va voir sa
famille.
De 1950 a 1955 noun le trouvons pour la deuxieme fois a YUMBI;
it y construit 1' ecole primaire et commence I'elevage des vaches, mais
ce projet ne reussit pas.
De 1955 it 1976 it reste it IREBU pour s'occuper de I'elevage, de
la "Ferme pour les Catechumenes " et des petits travaux it la mai-
son. Cet elevage a commence bien avant , vers 1938; les premieres
betes venaient de Bokongo. Vers les annees 60, le troupeau comptait
plus de 100 totes.
De 1976 jusqu'a son depart du Zaire, le Frere Marcel reste a
IBOKO. Pendant ce temps it a rendu beaucoup de services a la popu-
lation. Dans son petit atelier, it reparait et aiguisait les outils, et dins
Ies apres- midi , it racommodait des habits specialement pour les
enfants.
En 1991, le Frere Marcel etait parti en Europe pour Ic conge et
les coins medicaux. Il etait sur le point de rcvenir quand KINSHASA
(Capitale du Zaire) a connu les premiers pillages de Septembre.
Alors, brusquement, it a decide de ne plus revenir.
Les dernieres annees de sa vie it les a passees a MIREN en SLO-
VENIE, oir se trouvait depuis 1969 son Frere Charles qui Iui aussi
avail travaille pendant pros de 25 ans au Zaire. Le Frere Marcel KFR-
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SEVAN est decede le 4 JUIN 1994 a MIREN (Slovene). "Maintenant,
a Maitre Souverain, to peux laisser ton serviteur s'en alter en paix!".
Les divers temoignages sur la vie du Frere M. KERSEVAN sou-
lignent dune maniere speciale la place qu'il donnait a la priere. Sa
biographic montre clairement que le Frere fut un homme qui avail
"une spiritualite du travail" dominee par son sens de vouloir rendre
service. En depit de ses nombreuses occupations, it n'abondonnait
jamais la priere communautaire. Cet exemple de vie unie au Christ
doit interpeller tout missionnaire de I'Evangile. C'est vraiment "Fire
Apotre Bans la priere et Contemplatif Bans 1' Action".
Le Frere, appele par le Christ au sein de la Congregation de la
Mission, a assume avec fierte et une grande disponibilite sa vocation
de Frere Coadjuteur. 11 a mis au profit ses potentialitcs humaines au
service de 1'Eglise du Zaire. Homme de grande culture et malgre son
age avance, dans les derniers moments de sa vie, it poursuivait sa
formation permanente en tout point de vue. Comme missionnaire, it
s'est fait "congolais avec les congolais". Un polvglote inne, cc qui lui
facilitait de travailler avec les gens sans aucun complexe. C'est avec
raison que le Pere ILUNGA Barth, C.M., evoque cc temoignage elo-
quent a propos du Frere Marcel:
"Modeste de nature, attenti f ' aux signes des temps dons la
mentoire ne cesse de fourttir quelques ravons lumineux aux
nouvelles quotidiennes. Responsable en ses actes auxquels
!'admiration et le respect ne peuvent echapper. Comte au soir
de sa vie, dans la ►nesure ou nous ne 1 avoons connu qu'a cette
epoque; Excellent modele du fils de Saint Vincent, toufours
pret a servir, librement, ses freres et sceurs pauvres. Cest de
cette facon que nous avons connu Frere Marcel".
(Ilunga Barthelemy, Essai sur la biographie du Frere Kersevan
Marcel, lboko 1990).
Cc beau poeme, revele bel et bien que le Frere Marcel a su mode-
ler sa vie sur Celle du Christ.
B IBLIOGRAPHICA
JOSE MARIA IBAtVEZ, C.M.
La fe verificada en el Amor
Ediciones Paulinas
(Madrid 18.09.1994) - El libro del P. Jose M" Ibanez , "La (e veri-
ficada en el anror", publicada en Ediciones Paulinas, 1993, ha lido
traducida al brasileno y se publica tambien en Ediciones Paulinas. El
P. Jose Maria Ibanez es "actualmente profesor del Centro de Estudios
Teologicos 'San Damaso' de Madrid y Delegado Episcopal de Caritas
Madrid". Es tambien ponente asiduo en Semanas de Estudios Vicen-
cianos, en los que esta considerado internacionalmente como uno de
los mas destacados especialistas, v conferenciante habitual en Cursi-
llos y Jornadas de Pastoral Social. Entre sus publicaciones merecen
destacarse Vicente de Paul y los pobres de su tiempo (1977), San
Vicente de Paul, realismo y encarnacidn (1988).
RICARDO RABAIIIOS, C.M.
Bibliografia Biblica Espanola
El 21 de Septiembre de 1994 en el curso de las XXI I I JORNADAS
BIBLICAS, organizadas por la ASOCIAC16N Bf BLICA ESPANOLA,
el P. Ricardo Rabanos, C.M., presento su utimo trabajo: Bibliografia
Biblica Espanola (1956-1986), formada por 1462 paginas en 3 volu-
menes. La obra del P. Ricardo Rabanos ha merecido grander clogios
de los hiblistas v teologos alli reunidos. La Junta Directiva de la Aso-
ciacion Biblica Espanola se ha quedado con la obra pensado en su
publicacion. El P. Ricardo Rabanos hizo sus estudios biblicos en
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Roma 1937, a donde volvi6 de nuevo en 1962, para presentar su exa-
men de Licenciatura ante la Comision de Re Biblica. En 1960 amplio
sus estudios en Alemania y en 1962 en Jerusalcn. Durante muchos
anos los Estudiantes Patiles de Teologia, han participado en clase de
los conocimientos escrituristicos del P. Ricardo Rabanos, asi como
tambien los Seminaristas del Seminario Diocesano de Cuenca.
GIUSEPPE MENICIIELLI, C.M.
Il povero segno di contraddizione
Societa di San Vincenzo de' Paoli
Orientamenti di Azione Vincenziana: "Programrna di riflessioni
proposto ai rnen:bri delle Associazioni Vince nziane".
... un incontro obbligato e determinante, decisivo per la sorte
di ogni uomo ... (Mt 25,31-46).
La Chiesa c la Comunita dci poveri "volontari", the aiutano i
poveri "involontari" facendoli partecipare alla vita della stessa Comu-
nita Ecclesiale vivendo in comunione con loro i beni materiali,
morali e spirituali.
ROLAND GAREL
Saint Vincent de Paul
Editions du Signe
Editions du Signe (Strasbourg), cette maison d'Edition vient de
publier un petit livret en bandes dessinecs (30 pages), presentant la
vie de notre fondateur suos une forme attravante pour les enfants et
les jeunes. Pour l'istant, le fascicule n'existe qu'en francais , mais la





Pretre de la Mission Martyr en Chine
Jesus est most une aprPs-midi de printemps a Jerusalem sous le
gouvernorat de Ponce Pilate, mais le mystere de sa Passion et de sa
mort n'est pas perdu dans les oubliettes de l'histoire. 11 est rendu,
helas trop actuel en chaque siecle, dans la personne de tous ceux qui
souffrent sous les coups de leurs bourreaux, sur les routes de 1'exil,
ou dans les camps de la miscre. La plupart de ces victimes sont pour
nous des anonymes, mais aux yeux du Seigneur, chacune de ces vic-
times a tin nom et un prix infini. Le livre que voici retrace la vie
exceptionnelle de I'une de ces victimes, un heros du Quercy, qui a
choisi volontairement de suivre le Christ. Impregne dans toute sa vie
des exemples du Maitre, ii finira ses jours en menant comme lui trois
annees de vie apostolique, et en mourant comme lui a 38 ans sur tin
gibet apres un long chemin de croix, et mis comme lui au rang des
malfaiteurs. Puisse son exemple nous aider a rclever la tote et a ne
jamais desesperer!
FMMMMA \i 1:1. BOUTA\
Le Nuage et la Vitrine.
Une vie de Monsieur David
Aux Editions Raymond CIIABAUD - B.P. -524 64105 Bayonne Cedex
Pour vous mettre l'eau a Ia bouche, et vous donner envie de le
lire, je vous ferai cette simple citation de la page 24 ou l'auteur sou-
ligne le role de la C.M. dans 1'elan missionnaire: "La Congregation de
la Mission ne possedait certes pas le brillant de la Compagnie de
Jesus, fidele en cela a I'humilite de M. Vincent, mais le temps recla-
mait des grognards, et la gamelle des Lazaristes valait bien Ic ciboire




Initiation a Saint Vincent de Paul
CERF
359
Comment Monsieur Vincent priait-il? Quelle idee se faisait-il de
la mission de l'$glise? Saint Vincent de Paul est une personnalite
meconnue parce que trop populaire. On a tellement ecrit sur lui que
son image est deformec. Cc livre n'est pas une biographic de plus,
mais un revelateur de la reelle spiritualite du grand saint. 11 purifie la
figure de Monsieur Vincent de toutes les scories qui se sont accumu-
lees au fil des ans: la premiere biographic date, en effet, de 1664.
Ouvrage d'initiation A la spiritualite vincentienne et non travail
historique, cc livre est un recueil d'articles, pour la plupart introuva-
bles aujourd'hui, publics dans diverses revues. L'eclairage de la spi-
ritualite vincentienne se porte ainsi sur de multiples sujets: la Bible,
la misericorde de Dieu, le Nouvel Age...
LUIGI MEZZADRI, C.M.
Pellegrini nella preghiera, pellegrini nella Carita.
Sulle orme di S. Vincenzo
C.L.V. - Edizioni Vincenziane
Pregare. Si deve fuggire dal mondo per poterlo fare?
S. Vincenzo a un modello di uomo profondamente immerso nel
mondo. Contemporaneamente e un uomo di intensa preghiera.
Il volume ci conduce in pellegrinaggio nella citta e in mezzo alla
gente in cui egli a vissuto per imparare anche not a vedere come egli
vede Dio, come vede la gente, cosa sente, e percib come prega, coca
prega, per chi prega.
Alla fine, forse, avremo scoperto un'orizzonte nuovo per it nostro
impegno e per la nostra preghiera.





You Are Mine: A View of the Spiritual Life
The Columba Press
Fr Myles Rear-den is Spiritual Director at Ireland's largest semi-
nary, St Patrick's College. Maynooth. He worked for many years in
Africa and has taken internships in Spiritual Direction in the United
States. In this book he explores the variety of spiritual living, while
giving it some clarity of focus by presenting his own experience of'a
growing relationship with God within the Vincentian tradition. He pre-
sents spiritual living as a growth process, and an arduous one at that.
The opening chapters anchor spiritual growth in the experience
of individual people, of the church, and of various cultural groups.
Chapters four and five speak of how people grow spiritually during
their lives. Chapter six deals with ways to grow spiritually, seven with
spiritual growth that begins with it condition of addiction, and eight
with the completion of spiritual growth in and after a person's death.
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